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ABSTRACT
An abstract of the thesis of Juan Carlos Hernandez Cuevas for the Master
in Spanish presented June 2, 1997.

Title: El impacto social del alcoholismo en Chin Chin el teporocho.
(The social impact of alcoholism in Chin Chin el teporocho.)

La idea central de esta investigaci6n es analizar el impacto social
del alcoholismo en la novela urbana Chin Chin el teporocho de
Armando Ramirez, cuya narraci6n se ubica en el barrio de Tepito, en
Mexico, Distrito Federal.
El autor, a traves de un panorama hist6rico y agil, informa al lector
del consumo de bebidas embriagantes en la ciudad de Mexico y su
respectivo impacto en la sociedad tepitefia, as{ como la aparici6n social y
psicol6gica del personaje identificado por Ramirez como el Teporocho.
En este estudio, Hernandez nos confronta con la violencia verbal y
ffsica que existe en Chin Chin a consecuencia de la ingestion excesiva del
alcohol, lo cual se refleja en el comportamiento y lenguaje del
protagonista y otros personajes de la novela. Ademas, indica que en el
texto se percibe una amplia problematica social, estrechamente
relacionada con la constante presencia del licor en el ambiente de Tepito.
Rogelio, sus amigos y otros personajes son el reflejo de dos clases
sociales, integradas por gente joven y madura, conscientes hasta cierto
punto de su realidad social, frente a la cual, el licor es un medio de escape
y causa principal de la autodestrucci6n moral y ffsica de la mayoria de

ellos.

El choque e infl uencia social del alcoholismo en el barrio, los

conduce a la perdici6n, creandose asi una subclase de individuos
econ6mica y socialmente marginados, a punto de extinci6n.
En esta novela, el alcohol cobra vida, es un personaje casi dios de
los despojados; los influye y controla de tal manera, que devora todo ya
todos a

SU

paso, dejando unicamente devastaci6n social.
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El impacto social del alcoholismo en Chin Chin el teporocho

Introducci6n

El crftico literario estadounidense John S. Brushwood, considera a

Chin Chin el teporocho como una de las mas importantes novelas
mexicanas de las Ultimas decadas del siglo XX. Indica al mismo tiempo
que su autor "es un excelente narrador que logra describir los habitos y
problemas en la vida de un barrio proletario de la capital" (La novela

mexicana 66 ). El dramaturgo mexicano Emilio Carballido ha comentado
que la narraci6n de Ramirez es exitosfsima, reeditada muchas veces y de
la cual existe una version cinematografica esplendida (El Nacional, 13
marzo 1993: 20). Sin embargo, la novela desde su publicaci6n en 1972, no
ha tenido una buena acogida de parte de la crftica literaria nacional e
intemacional, y su difusi6n se debe al reconocimiento del publico lector
(Foster 438-39).
Armando Ramirez Rodriguez (1950), es uno de los escritores con
mayor auge y popularidad en el Distrito Federal. Ademas de participar en
la conducci6n de un programa televisivo, se dedica a escribir cuentos,
guiones, a ser reportero y al montaje teatral de sus novelas. Su amplio
entendimiento de las costumbres y modo de vida de los barrios populares
que rodean el centro de la ciudad de Mexico, le ha otorgado el tftulo de
cronista de Tepito (Gaceta UNAM, 29 julio 1993: n. pag.).
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Chilango 1 de nacimiento y tepitefio de coraz6n, Ramirez se ha
inspirado en el barrio de Tepito, para escribir la mayor parte de su
prolffica obra: El regreso de Chin Chin el teporocho en: La venganza de

las jinetes justicieros, Pu o Violaci6n en Polanco, Noche de califas, Tepito,
Quinceaiiera, Me llaman la chata Aguayo, y finalmente Cr6nica de las
chorrocientos mil dfas del barrio de Tepito, o, en donde se ve coma
obrero, ratero, prostituta, boxeador y comerciante, juegan a las pzpzs y
gaiias, o sea, en donde todos juntas comeremos chi-cha-rr6n.
Chin Chin el teporocho, narra la dramatica existencia de un joven
huerfano llamado Rogelio, y conocido por el mote de Chin Chin, en la
decada de los sesenta. Vive en una humilde vecindad de Tepito, con sus
tfos y dos primos, Vfctor y Sonia. Asimismo, mantiene una relaci6n
amorosa sexual con Michele, una atractiva muchacha criolla de la clase
media, hija de un refugiado espafiol que se dedica con exito al negocio de
ultramarinos en Tepito. Rogelio lave por primera vez en una fiesta del
barrio.
En una borrachera, su primo hermano Vfctor es asesinado, y un
poco despues Sonia muere a consecuencia de su participaci6n polftica en
el movimiento estudiantil de 1968. Mas tarde, Michele y Chin Chin al ser
descubiertos in fraganti, son obligados a contraer nupcias. A pesar de su
gran amor, jamas Hegan a ser felices debido a la dependencia econ6mica
en el padre de ella. A la vez, Rogelio descubre que su suegro mantiene
1 De acuerdo al Diccionario de Mejicanismos de Santamaria,
chilango proviene del maya xilaan; pelo revuelto o encrespado. Tambien
es el apodo popular que se da al habitante del Distrito Federal, en especial
al pelado (971).
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relaciones homosexuales con su ex amigo Ruben, de quien existe
sospecha de haber matado a Victor. Ante la circunstancia del momento,
los dos j6venes se enfrentan y pelean a muerte; sobrevive solo Rogelio, y
logra vengar a su primo. Este hecho, destruye su matrimonio, haciendo
que Michele decida abandonarlo para huir con su padre. En consecuencia,
Chin Chin se convierte en teporocho: Un "dips6mano lumpen"
(Contraportada de Chin Chin).

Chin Chin tiene lugar en Tepito, barrio de origen prehispanico y
originalmente poblado por macehuales. 2 Salvador Novo indica que el
nombre Tepito significa en nahuatl co_sa pequefla o poca cosa (Tepito 14).
Ramirez ubica a esta barriada entre dos colonias del Distrito Federal, la
Morelos y el Centro. Igualmente es parte de la Delegaci6n Politica
Cuauhtemoc y de la Venustiano Carranza. Sus ochenta y cuatro
manzanas van desde Reforma Norte, por el rumbo de Peralvillo, hasta las
calles de la Republica de Costa Rica, Canal del Norte y Ferrocarril Cintura.
Segun el autor, en Tepito viven ciento cincuenta mil personas, y sus
mercados y pobladores atraen mas o menos la atenci6n de un mill6n
ochocientos cincuenta mil visitantes cada dia. En su perfmetro, hay
varios mercados hist6ricos e importantes: "la Lagunilla, Zona Tepito,
Tepito Fierros, Tepito Muebles, Tepito Ropa." Hoy, "Tepito es cuna de
futbolistas, boxeadores, luchadores, vendedores de contrabando y tambien
de seres como los que se pudieran encontrar en otra parte" (Tepito 11-12).
2 Macehuales: Indios plebeyos. Proviene del nahuatlismo
macehualli. Vasallo, villano; de macehua, bailar, hacer penitencia, servir.
(Cabrera 87) "El indio de condici6n mas humilde, dedicado a los
quehaceres mas bajos" (Santamaria 673).
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El area de Tepito "ocupa menos de 1.5 kil6metros cuadrados"
(Romero 1992, 42) y su medio ambiente ha sido definido por el periodista
norteamericano Sam Quinones, como el coraz6n del infierno, apartado y
con su propio lenguaje y humor; un lugar en donde se desconffa de la
gente que no pertenece al barrio (40) (Trad.).3 El ensayista Hector Romero
al referirse a la construcci6n de la ciudad de Mexico, apunta que la
barriada qued6 fuera de la traza urbana reservada a los conquistadores
espanoles, volviendose lugar obligatorio de residencia para indfgenas
marginados. Desde entonces sus habitantes han desarrollado una fuerte
autosuficiencia urbana y conciencia de clase y barrio (35). Alan Riding
anade que entre otras caracterfsticas sobresalientes del proletario y rudo
Tepito, se debe indicar el predominio de un espfritu s6lido de
supervivencia, lealtad comunitaria y familiar, y ser cuna de notables
talentos artfsticos (266). Concluye el antrop6logo y soci6logo Roger Bartra
que en este lugar han surgido formas de defensa popular de la cultura
local, a traves de un movimiento artfstico, llamado "arte aca" (128)
(Trad.). De la misma manera, Ramirez comenta: "Quien es inculto en
Tepito es porque quiere" (Tepito 11).
No obstante a que Chin Chin el teporocho fue publicado hace
veinticinco anos, y que Tepito experiment6 grandes transformaciones
econ6micas en los anos ochenta con el incremento de la venta de fayuca, 4
3 Debido al uso de fuentes informativas escritas en ingles, se

incluye (Trad.), con el prop6sito de indicar la traducci6n de textos del
ingles al espafiol.
4 Fayuca: contrabando de equipo electr6nico y electrico, ropa,
zapatos tenis, etc., (Quinones 44).
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y danos durante los terremotos de 1985, en lo que respecta a lo social pocas
cosas han cambiado en el barrio. En la actualidad, a un lado de la enorme
influencia social de las drogas aludidas en la novela, tales como el
alcohol, la mariguana y las pastillas, existe un alarmante consumo de
cocafna por parte de los adolescentes y una ola de deli tos al azar
(Quinones 46) relacionada con el consumo de esta. El investigador
Arturo Melgoza Paralizabal expresa que los tepitefios todavfa carecen de
una adecuada estabilidad laboral, lo cual continua siendo una antigua y
actual promesa gubemamental. Aunque un sector reducido de estos
obtiene ingresos respetables por medio del comercio, la mayorfa trabaja
sin ningun tipo de protecci6n social, y otros han aprendido a sobrevivir
frente al inherente fatalismo y la fuerza destructiva del alcohol, tal y
como sucede en Chin Chin el teporocho (Entrevista. Enero 31 de 1997).
En el texto de Ramirez hay muchisimas palabras que tienen que
ver con el alcohol, las cuales establecen una relaci6n directa con las
existencias de la mayorfa de los personajes, cuyos destinos se ven
rodeados por la presencia omnfmoda de este liquido, provocando asf un
encontronazo social en sus vidas, desde el principio hasta el final del
relato. De acuerdo a la definici6n de la Organizaci6n Mundial de la Salud,
gran parte de ellos padecen de alcoholismo:
[U]na enfermedad cr6nica, un desorden de la conducta
caracterizado por la ingestion repetida de bebidas alcoh6licas
hasta el punto de que excede a lo que esta socialmente
aceptado y que interfiere con la salud del bebedor, asf como
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sus relaciones interpersonales o con su capacidad para el
trabajo. (Gaceta UNAM 1abril1993: n. pag.)
La idea central de nuestra investigaci6n, es analizar el impacto
social del alcoholismo en Chin Chin el teporocho. Por lo tanto, se llevara
a cabo un estudio del papel del alcohol y la dipsomania en la novela, a
traves del sefialamiento de su gestaci6n e influencia hist6rica, la
consecuente violencia verbal y ffsica, ademas de la extensa problematica
social, cultural e ideol6gica, con el prop6sito de ubicarlo como un actual
fen6meno social de gravedad. El rigor y la severidad academicas que exige
un trabajo como este, obliga a examinar el fen6meno con alguna
profundidad medica, antropol6gica y social, deslindando factores
econ6micos, polfticos, ideol6gicos y culturales.
La crftica literaria M. Isela Chiu-Olivares explica que Armando
Ramirez en un "afan por reconstruir el ambiente y las costumbres del
medio" de Tepito, "utiliza el vocabulario tfpico juvenil y expresiones
callejeras, hace caso omiso de algunas reglas gramaticales, conserva las
formas erradas incluyendo incorrecciones ortograficas e ignora las reglas
de puntuaci6n" (98-99). El investigador Steven M. Bell cataloga a este
lenguaje como realista y popular (Handbook of Latin American Literature
438). En Chin Chin, se incluye una nota explicativa casi al principio de la
novela para aclarar los "vicios de dicci6n" (Gonzalez Pena 3): "para el
poco respeto que se le tiene al lector, (a): las omisiones, errores y demas
defectos que le encuentren a esta "mi obsesion" echelen la culpa al
AUTOR" (17).
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Antecedentes Hist6rlcos
La novela urbana Chin Chin el teporocho gira alrededor del licor,
asentando en sus paginas una conexi6n abierta entre la enorme ingestion
de bebidas espirituosas y el efecto social producto de estas. Ya que Tepito
es un barrio que ha existido desde tiempos prehispc.inicos, su situaci6n
social es una realidad con siglos de abolengo en la ciudad de Mexico. El
papel decisivo del alcohol en la vida de los personajes ramirianos en

Chin Chin y en los actuales tepitefios, se puede entender mucho mejor si
uno tiene una idea general de su historia, desde su origen en el Mexico
antiguo hasta nuestros dfas. De esta forma se pueden establecer las causas
del actual impacto del alcoholismo como fen6meno social, producto del
consumo excesivo y prolongado de bebidas embriagantes en la capital
mexicana, y espedficamente en las vicisitudes de los personajes que
integran la narraci6n de Armando Ramirez, cuyo desarrollo ubica el
autor en Tepito. En esta novela encontramos un extenso vocabulario que
se relaciona abiertamente con el alcohol, la borrachera y la dipsomania de
gran numero de los personajes, por lo cual se requiere de este minucioso
estudio, con el objetivo de llegar a entender el enorme efecto catastr6fico
de la beberecua en el relato de Ramirez.
El vino, palabra que en lenguaje popular del Distri to Federal se
refiere a las bebidas alcoh61icas fuertes en general, es y ha sido parte del
medio ambiente social y cultural del pafs desde la epoca precolombina. La
obra Mexico a Traves de las Siglos advierte que "los nahoas hadan vino
del mexcal, y lo sacaban tambien de estas pitahayas, de las tunas 6 nochtli,
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de las semillas del mesquite y del mafz; pero la mas fuerte se hacfa del
sauco" (Riva Palacio 1: 127). En La Conquista de Mexico, Lopez de
Gomara indica que los mexicas preparaban un "vino de mafz cocido con
hierbas y rafces" (453). Al visitar la Nueva Espana el sabio Alejandro de
Humboldt anota en su obra los resultados de sus observaciones y posible
experimentaci6n con el mexcal o aguardiente, describiendolo como "un
brandy muy intoxicante" (2: 527). Sin soslayar la historica presencia y
popularidad del pulque en Mexico, fray Bernardino de Sahaglin lo
categoriza como "un licor producido por la fermentaci6n del jugo del
maguey" (4: 347).
Reiterando el precedente y prominencia del pulque, Melgoza nos
explica como Xochitl le entrego la "miel prieta" a Tecpancaltzin:
El rey de los toltecas se enamor6 de Xochitl. Y se qued6 con
ella, mas la "miel prieta" con el pretexto de que iba a
educarla. Al poco tiempo la doncella y Tecpancaltzin
tuvieron un hijo, al que pusieron el nombre Meconetzin,
que quiere decir hijo del maguey. ("El pulque" 20)
Francisco Hernandez en Antiguedades de la Nueva Espana,
menciona a Ometochtli, el dios del vino: "representado sosteniendo sobre
la cabeza un barril, que llenaban de pulque cuando celebraban su fiesta, lo
cual acontecfa a menudo" (136 ). Igualmente, su referencia incluye a un
segundo dios del vino, Izquitecatl, venerado en su templo con
extraordinarias cantidades de este licor (164).
El maguey causa impresiones diversas tanto en Motolinfa como en
Humboldt, dos cronistas que logran describir la planta y su producto
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embriagador. El primero de estos, en Relaciones de la Nueva Espana,
relata: "despues de que el metl o maguey esta hecho y tiene su cepa
crecida, c6rtanle el cogollo con cinco o seis puas que allf las tienen tiernas
..." (121). Humboldt, por medio de cuidadosas anotaciones, sefiala la
importancia del cultivo del maguey de pulque en Mexico, informandonos
que a los ocho afios de crecimiento, la planta mide metro y medio de
altura, y llega a producir grandes cantidades de agua miel, el cual, al ser
fermentado se transforma en pulque (2: 521-27).
La relevancia comercial de las bebidas alcoh6licas en el Mexico
prehispanico, aparece en la Segunda Carta de Relacion que el capitcin
Hernan Cortes envfa al emperador de Espana, Carlos V, quien al leer
atentamente dicha correspondencia, redescubre tambien este mundo.
Cortes notifica a su majestad acerca de la existencia de plantas cuyo licor se
vende entre los habitantes de Mexico (63).
Algunos afios despues, consumada ya la conquista de Mexico, el
padre Motolinfa declara la presencia de un vino utilizado por los
indfgenas para emborracharse, y entonces actuar como barbaros (122). En
base a los escritos de Motolinfa, el historiador Mariano Cuevas agrega lo
siguiente: "La historia, segun se ve por este testimonio, y pudiera verse
por otros muchos, no esta de acuerdo con los que aseguran que no existi6
la embriaguez antes de la Conquista" (1: 132). El susodicho
comportamiento de los aborfgenes tambien causa asombro ante la mirada
incredula de otro fraile: "Pocas fiestas hacfan sin borracheras a la noche, y
otras cosas que de ello suelen suceder" (Historia Eclesidstica Indiana
1: 107). Durante el trancurso del mismo siglo, el padre "Bernardino de
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Sahagun tipificaba las diversas clases de borrachos. Aclaraba que el vino
se llama centzontotochtin, que quiere decir 400 conejos, porque tiene
muchas y diversas formas de borracherfa" ("Fray Bernardino" 30).
Diversas fuentes hist6ricas mencionan la presencia del alcohol en
el mundo precortesiano, citando que sus habitantes gustaban de la
borrachera (Riva Palacio 1: 127). En el Mexico antiguo encontramos un
control muy estricto y restringido en cuanto a su consumo. Sahagt1n
apunta, "solamente los que eran ya viejos bebfan el vino muy
secretamente y bebfan pero nose emborrachaban" (1: 308). El cronista
Francisco Javier Clavijero sefiala la imposici6n de una rigurosa
legislaci6n en el mundo nahuatl, dirigida a suspender el gusto por la
bebida (1: 138). Vicente Riva Palacio reafirma lo anterior explicando que
la intoxicaci6n desmesurada producto de la borrachez, constitufa serio
delito y vicio que propende al robo (1: 660). Nos informa Sahagun que
entre los j6venes del Telpochcali, las penalidades por el consumo o
posesi6n del licor acarreaba consecuencias muy serias:
Y si aparecfa un mancebo borracho publicamente o si lo
topaban con el vino, o lo vefan cafdo en la calle o iba
cantando, o estaba acompafiado con los otros borrachos, este
tal, si era macegual castigabanle dandole palos hasta matarle,
o le daban garrote delante de todos los mancebos juntados,
porque tomasen ejemplo y medio de no emborracharse.
(1: 302)

Riva Palacio apunta que la borrachera y su respectivo escandalo, eran
punibles:
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[Y] asf a los borrachos y a los que comenzaban a cantar y a dar
voces por el valor de la bebida los trasquilaban
afrentosamente en la plaza, y si tenfan la embriaguez por
vicio, les derribaban sus casas porque eran indignos de
contarse entre los vecinos; los privaban de los oficios
publicos que tenfan y quedaban inhabiles para tenerlos en
adelante. (1: 661)
La severidad de la ley castigaba con pena de muerte al "mancebo del

Calmecac, el sacerdote y la mujer moza que se embriagaban" (Riva Palacio
1: 661).

Fray Bernardino de Sahagun, en sus detallados estudios de la
borracherfa durante la primera centuria de la Colonia, describe a cierto
ti.po de borracho: "y no puede dejar de beber vino, ni lo puede olvidar un
solo dfa ni puede estar sin emborracharse, y anda cayendose Ueno de
polvo y bermejo, y todo espeluzado y descabellado y muy sucio ... " ("Las
siete cafdas" 21 ). Este ejemplo denota la presencia de los estragos del
alcoholismo, y tambien advierte la aparici6n de los ancestros coloniales
de los teporochos que aparecen en la novela Chin Chin el teporocho.
Ciento treinta y un aflos despues de la cafda de Tenochtitlan, ya en
plena epoca colonial, "se prohibieron las bebidas embriagantes el 9 de
julio de 1652, reglamentandose la venta del pulque y vino tinto, asf como
bebidas de moderaci6n" ("El pulque" 21). El libro The Limits of Ratial

Domination: Plebeian Society in Mexico City, expone que en 1681, durante
las noches de mercado, el actual Z6calo de la capital, se convierte en
punto de reunion de toda clase de individuos, tales como "esclavos
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fugitivos, mulatos, mestizos, indios y algunos espafioles, cuyas
actividades se concretaban en beber alcohol y fornicar con las marchantas"
(37) (Trad.). Melgoza indica queen el transcurso del mismo siglo se
restringe el numero de pulquerfas en la ciudad de Mexico a 36;
prohibiendose totalmente la introducci6n del pulque a la capital para
finales del siglo XVII. Una situaci6n que dura solo cinco afios. En 1747 el
virrey Revillagigedo ordena que las pulquerfas cierren a las 9 de la noche
("El pulque" 21).
Las observaciones en tomo a la borrachez de los mexicanos,
continuan causando controversia en la nueva sociedad. En consecuencia,
la pluma e ingenio de Francisco Javier Clavijero aluden lo siguiente, en
relaci6n al "caracter de los mexicanos:" "Son y han sido muy sobrios en la
comida; pero es vehemente su inclinaci6n a los licores espirituosos ...
hoy la abundancia de semejantes licores y la impunidad de la embriaguez
los ha puesto en tal estado, que la mitad de la naci6n no acaba el dfa en su
juicio ... " (1: 138).
En el siglo XIX, la influencia del alcohol lleg6 a tener tanto arraigo
social y cultural en la poblaci6n de la ciudad de Mexico, que ni aun la
primera novela mexicana se encuentra exenta de la presencia del licor, de
su respectiva critica social y consumidores. Joaquin Fernandez de Lizardi
narra en las paginas de la novela El Periquillo Samiento, lo que sera un
antecedente y punto de partida para la narrativa de Armando Ramirez en

Chin Chin el teporocho, ya que el texto "neo-costumbrista" (Foster 438) de
Ramirez presenta tambien "ideas polfticas, filos6ficas y religiosas" y "la
necesidad intelectual de decir la verdad" a traves de "el costumbrismo de
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ciertas descripciones y el lenguaje de tfpica raigambre popular mexicana"
(Alegria 16).
[P]orque hay dos clases de tunantismo; una soez y arrastrada
como la de los enfrazados y borrachos que juegan a la rayuela
o la taba en una esquina, que se trompean en las calles, que
llevan a otras "leperuzcas" descalzas y hechas pedazos, y se
emborrachan publicamente en las pulquerfas y tabernas, y
estos se Haman pillos y "leperos" ordinarios. (Fernandez de
Lizardi 72)
A principios de la misma centuria, las calles de la capital albergaban
de veinte a treinta mil indigentes apodados Saragates o Guachinangos,
quienes se dedicaban a trabajar por uno o dos dfas a la semana, con el
objetivo de comprar pulque (Humboldt 1: 235). Ademas, la presencia de
estos, conocidos tambien como leperos, provoca gran escandalo en la
sociedad mexicana debido a las enormes cantidades que consumfan de
pulque y a su aspecto atroz y lastimero (Cumberland 173). Durante el
mismo perfodo hist6rico, Fernando Benitez indica un marcado
alcoholismo entre la raza indigena (1: 20). El aspecto y comportamiento
social en general de los teporochos que aparecen en Chin Chin, se asemeja
muchisimo a la imagen y conducta de los aludidos leperos.
En 1822, Alejandro de Humboldt en su Ensayo Politico del Reino

de la Nueva Espana, apunta un incremento del consumo de vinos finos
en Mexico a partir del afio 1791; accesibles unicamente para las clases
pudientes; mientras el jugo fermentado del agave o pulque continuaba
siendo la bebida preferida de indios, mestizos, mulatos y de un gran
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numero de criollos; consumiendose este en desmesuradas cantidades
anualmente (2: 93-95 ). El testimonio de una viajera inglesa, corrobora lo
dicho con anterioridad por Humboldt, informandonos queen la ciudad
de Mexico, la ingestion desmedida del pulque entre la poblacion ha
enriquecido enormemente a varias familias respetables de la capital
(Calderon de la Barca 94). Por esa epoca, aumentan las importaciones de
brandy, vino tinto y blanco, y licores finos (Humboldt 4: 31-34).
El dia 18 de julio de 1868, se publica en La Orquesta una apologia al
pulque:
Que no es posible por mas tiempo soportar la persecucion de
que yo y mi familia somos vfctimas desde hace afios.
Relegados en los barrios de la ciudad los expendios de
pulque, el centro ha quedado enteramente a merced de
nuestros naturales enemigos el Cognac, el Brandy, el Ajenjo
y otros. ("El pulque" 24-25)
En Historia Moderna de Mexico, se subraya un aumento
desproporcionado del numero de cantinas en la capital del pafs entre 1864
y 1885; de 51 establecimientos se llega a 817. Tambien se generaliza la
adiccion y gusto por el vino blanco y rojo, el cofiac y moscatel de Parras.
Anteriormente, los capitalinos solo bebfan pulque y mezcal (Cosio 4:73).
En 1896, se acusa al pulque de ser la causa del incremento de delitos
violentos en la capital. Durante esta epoca se considera al abuso de
bebidas alcoholicas como un problema social muy serio en la ciudad, en
donde ya se encuentran establecidas "16 destilerfas de alcohol y cerveza,
458 expendios de vinos, y 1761 de pulque" (Piccato 208) (Trad.). En 1906, se
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prohibe la venta de cafe y hojas de naranjo con alcohol (Cosio 4: 79),
hecho que recopila Armando Ramirez en Chin Chin el Teporocho para
recalcar el antecedente de los primeros teporochos, un grupo de
indigentes que pedian un te por ocho centavos, alla por el rumbo de la
Lagunilla (Contraportada de Chin Chin), con el ammo de curar la cruda y
calentarse el est6mago en las horas mas frfas de la mafiana: " ... para ir en
busca de la senora enrebosada que expendia en su vivienda cafe negro y
hojas de naranjo con su chorrito de alcohol de noventa y seis grados"
(Chin Chin 16).

Cosio Villegas manifesta que para 1909, "el alcoholismo era comun
en todas las clases sociales, pero que en la media causaba mayores estragos,
yen la baja afiadidos a sus trastornos a la mala alimentaci6n, era el origen
de muchos casos de tuberculosis" (4: 75). En la segunda decada del siglo
XX, por orden del Poder Ejecutivo, se prolu'be brevemente la introducci6n
del pulque a la capital. Aumentando su consumo en los afios treintas
("De pulquerfas" 29). Lo cual ratifica el tepitefio Hector Romero, al
expresar que "hasta mediados de nuestros afios treinta, la secular
pulquerfa mexicana retuvo, casi en exclusiva, el privilegio de ser albergue
generoso de una manifestaci6n folkl6rica altamente cotizada por aquellos
especialistas que no les escandaliza la mexicana alegrfa ni padecen el vicio
de la abstinencia pulquera" (57). En la misma era, el gobierno mexicano
declara la guerra al vino por medio de cruzadas antialcoh6licas de parte
del presidente Cardenas. La clausura de cantinas y la historia del alcohol
en la capital, aseveran un descenso en el consumo de este, en afios
posteriores (La Jornada 1 marzo 97: n. pag.).

16
Octavio Paz al analizar el comportamiento del mexicano,
entendido ya como fen6meno social de nuestro tiempo, describe: " ... se
emborrachan juntos, se hacen confidencias, Horan las mismas penas, se
descubren hermanos y a veces, para probarse, se matan entre si" (37).
Mariano Cuevas al revisar los escritos de fray Toribio de Benavente,
revel6 una vez mas, ciertas conductas durante la borrachera en el Mexico
antiguo: "Se herian y se descalabraban unos a otros, y acontecia matarse y
aunque fueran muy amigos y propincuos parientes" (1: 131). Ambas
opiniones, concuerdan con lo que ocurre en la novela Chin Chin el

teporocho.
Hasta aqui, historia y cr6nica recopilan los antecedentes hist6ricos
del alcohol en Mexico, su paulatina aceptaci6n, control, comercializaci6n
y desmedida ingestion en la capital mexicana, a traves del tiempo y la
costumbre, generando asi un determinado estilo de vida alcoh6lico en
Tepito. De tal forma, este previo estudio, coadyuvara a una mejor
comprensi6n del inherente impacto social del alcoholismo presentado
por Armando Ramirez.
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El contexto de la violencia
La violencia de fndole verbal y ffsica en Chin Chin el teporocho,
por lo regular siempre es consecuencia del consumo excesivo del alcohol,
y aparece en esta obra como un elemento intrfnseco en el habla y
comportamiento del protagonista y un extenso mimero de tepitefios. A la
par, es una proyecci6n resultante de la asombrosa marginaci6n econ6mica
y social que circunda muchas zonas del Distrito Federal, yen este
particular caso a Tepito, un lugar con muchfsimo fmpetu, debido al
influjo que el alcoholismo ejerce sobre las existencias y vaivenes de
muchos de sus habitantes.
Para poder entender la explfcita violencia del texto como un
producto social inducido por la ingestion desmedida de bebidas
embriagantes en el barrio de Tepito, es necesario remontarse a los
origenes hist6ricos y respectiva formaci6n del lenguaje popular, ya que
este, es el instrumento de agresi6n y defensa en general entre los
borrachos y dips6manos presentes en Chin Chin. Primeramente, es
pertinente indicar el analisis del critico literario Angel Rama, en cuyo
examen del periodo colonial en la ciudad de Mexico, apunta la existencia
de una opulenta ciudad letrada, en extremo agresiva e insensible hacia la

plebe, integrada por leperos alcoholizados y otros individuos de similar
estirpe. En la capital, el habla cortesana de un grupo reducido de
burgueses europeos y criollos que apoyaba y justificaba el poder de la
Corona, siempre estuvo en contra del habla popular empleada por el
lumpen urbano como medio de comunicaci6n:
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[Desdefiaban] su algarabfa, informalidad, torpeza e
invenci6n, cuya libertad identific6 con corrupci6n,
ignorancia, barbarismo. La evoluci6n de esta lengua fue
constante apelando a toda clase de contribuciones y
distorsiones, y fue sobre todo regional, funcionando en areas
geograficas delimitadas. (25-44)
El ensayista Carlos Monsivais nos informa que aun en la tercera
decada del siglo XX, los academicos de la Lengua, "sefialan imperfecciones
y monstruosidades, y vierten regafios sobre el vulgo que, con tal de
envilecerse, se revuelca en los barbarismos" (La Jornada, 17 abril 1997: n.
pag.).
En base a los criterios anteriores, y de acuerdo al contenido textual
de la novela, los beodos y escasamente sobrios personajes de Chin Chin,
se expresan, se enfrentan unos con otros, y comunican por medio de esta
habla popular que en su desarrollo ha dado forma a lo que actualmente se
conoce como lenguaje tepitefio, un agresivo medio de comunicaci6n,
conformado por la necesidad de protegerse de la violencia hist6rica-social
intema y extema a Tepito. A partir de aquf, entrevemos el resultado de
un proceso forjado durante varios siglos de marginaci6n econ6mica,
social y polftica, tal y como lo reafirma el historiador Enrique Florescano:
"De manera violenta y progresiva, el discurso del conquistador impuso
un nuevo lenguaje ... " (95). Asf se engendra un "mestizaje biol6gico y
cultural" (Lope Blanch 7), que al paso del tiempo integra un sentir y habla
peculiar entre la clase baja citadina y consecuentemente en este barrio.
Roger Bartra cita al lenguaje tepitefio, y lo clasifica como una forma
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original de defensa, diferenciaci6n e identificaci6n cultural (27). Esta
forma de hablar refleja el pendenciero espfritu de solidaridad
caracterfstico de la barriada, siendo a la vez, un producto de la precaria
condici6n humana del Distrito Federal, yen espedfico la de esta area
geografica, poblada par infinidad de borrachos y teporochos de todas las
edades: " ... hoy son doscientos, mafiana, quizas cien o a la mejor
trescientos, todo es cosa de c6mo se van muriendo en las madrugadas ... "

(Tepito 118-119). Entre la vida y la muerte, estos tepitefios, y muchos mas,
utilizan expresiones, gestos y modales abruptos que invitan a desentrafiar
situaciones y patrones de conducta de apariencia pueril y simple, pero que
en lo rec6ndito poseen una complejidad semantica sorprendente. Sus
rafces culturales son muy profundas, y consecuencia de un antiguo
desdefio social (Tepito 14).
La violencia en el habla de gran parte de las personajes, tiene una
serie de caracterfsticas que se relacionan y reverberan la popular figura
hist6rica del naco:
Naco dentro de este lenguaje de discriminaci6n a la
mexicana, equivale a proletario, lumpenproletario, pobre,
sudoroso, el pelo grasiento y el copete alto, el perfil de cabeza
de Palenque, vestido a la moda de hace seis meses ... el
acento golpeado ... la herencia del peladito y el lepero ....
(Monsivais, Dfas 120)
En Chin Chin, aparece este personaje contemporaneo, con todo su
linaje hist6rico, siendo reconocido en el Distrito Federal con tal infame
sobrenombre. El naco es personificado por Rogelio y la mayorfa de los
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tepitefios, quienes al ser nacos, son consecuencia evolutiva de dos
personajes tfpicos en la historia de la capital mexicana: el lepero y el
pelado. El primero ha sido considerado durante varios siglos, ademas de
afecto al pulque (Cumberland 173), "villano, vil, malicioso, procaz,
desvergonzado, atrevido, obsceno" (Santamaria 661). "El lepero,
generalmente hablando, como para caracterizarse de pura sangre, ha de
ser mestizo, bastardo, adulterino, sacn1ego y travieso, entendiendose que
mas que picardfa debe haber chispa o ingenio en el magfn ... " (Prieto 87).
Y al pelado, lo describe Samuel Ramos como figura clasica de finales del
siglo XIX y principio de este. Fue tambien adicto al alcohol y muy
popular:
[P]ertenece a una fauna social de categoria fnfima y
representa el desecho humano de la gran ciudad. En la
jerarqufa econ6mica es menos que un proletario y en la
intelectual un primitivo. La vida le ha sido hostil por todos
!ados, y su actitud ante ella es de negro resentimiento. Es un
ser de naturaleza explosiva cuyo trato es peligroso, porque
estalla al roce mas leve. Sus explosiones son verbales y
tienen como tema la afirmaci6n de sf mismo en un lenguaje
grosero y agresivo. (54)
En Chin Chin, el teporocho presenta caracteristicas muy similares a
las del pelado, pues pertenece al lumpen del proletariado, y su existencia
ha estado tambien rodeada por la violencia y el fatalismo extrema de la
vida urbana. Chin Chin es una persona que sabe defenderse ante
cualquier tipo de ataque, ya sea ffsico o verbal. Es un habil peleador y
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maestro del verbo callejero, su lenguaje tambien es grosero, agresivo e
influido por el alcohol y su medio ambiente, pero difiere del pelado en su
contexto, ya que Rogelio si es una persona inteligente y consciente de su
problematica social.
En general, al pelado se le catalog a como a un ti po sin dinero, "de las
clases bajas, harapiento, misero e inculto, pero por lo comun simpatico.
En sentido figurado, persona de mala educaci6n que acostumbra lenguaje
o modales obscenos" (Santamaria 824). En un estilo actual y sofisticado,
Chin Chin y muchos mas, integran "la generaci6n de la caguama" (Chin
5

Chin 100), y presentan caracteristicas afines con el lepero y el pelado,

capitalinos queen sus respectivas epocas conformaron la generaci6n del
pulque. De este modo, Ramirez describe la vida de varios nacos que
gustan del vino y estan acostumbrados a deambular a diario entre la
violencia fisica y verbal de la barriada, proveniente del alcohol. A pesar
de ser borrachos, son personas astutas que han aprendido a defenderse,
sobre todo por la necesidad de sobrevivir en un medio que los acecha con
toda clase de agresiones corporales y vituperios. Estos, ademas de batirse
con los pufios, piemas y cabeza, sefiala el escritor, tienen " ... que saber
bailar el oso, en cfrculo, cuidando de que la patada a los lugares nobles,
santos y bendecidos no profane y abusado con el cabezazo ... " (Tepito 33).
Tambien se encuentran a diario, ante el inminente acoso de los albures
callejeros: un "juego de palabras de doble senti do" Gimenez 1 ), "que tanto
se practica en la ciudad de Mexico" (Paz 27) yen Tepito.
5 Caguama: Cerveza de tamafio familiar, de marca Carta Blanca,
Corona, Superior y Tecate. A quart of beer (Gutmann 175).
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- tu dime la verdad la poco no soy buenaso para los
albures?
-

se nota lo enzarto bonito.

-

yo te ensarto mejor.
iah! lYa nos llevamos a albureamos?

-

- pues tu chavo, que me querias alburear, que dijiste este
chile en papas yo me lo embarro. (Chin Chin 125)
El albur, lo define el premio Nobel mexicano Octavio Paz, como
una contienda oral de caracter publico o privado; una batalla popular
estructurada por alusiones obscenas, mediante las cuales los contrincantes
se atacan verbalmente por medio de la improvisaci6n de inteligentes
trampas y combinaciones lingiifsticas sorprendentes. El objetivo es
veneer y confundir al enemigo, perderlo y enmudecerlo por medio de
palabras, expresiones y ademanes rapidfsimos e ingeniosos. Los vocablos
que se utilizan poseen connotaciones sexuales hostiles; el perdedor es
penetrado, humillado y violado por su contrincante (27-8).
-

presta lno?

-toma

-

lmame usted?

- biscocho, ya dije, ya no juego, te gane, te lleve al hotel,
te arastre por la cama, y gritaste y hasta dijiste hay, te
abandone porque las sabanas del hotel las manchaste de
sangre.
- ni modo me ganaste lo reconozco hijo, l que ya le vas a
caer al callejon? (Chin Chin 124-25)
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En relaci6n al albur, la ensayista Margo Glantz opina que "ha
representado una forma de lenguaje vinculado a barrios proletarios y de
lumpen. Es un lenguaje que equivale a una germanfa y como tal es
producto de un ti.po de hombre queen Mexico se ha llamado lepero,
luego el pelado ... " (257). Afiade Ramirez: "Hablar de Tepito es hablar del
lenguaje y las ultimas consecuencias en el trastocamiento del concepto de
las palabras" (Tepito 13).
A imagen y reminiscencia de los ya referidos leperos, pelados y
nacos, la agresi6n verbal comienza en Tepito, "bajo la excitaci6n del
alcohol" (Chin Chin 34), asf j6venes y adultos achispados, se saludan y
conviven con palabrotas cuya violencia semantica aumenta al brindar
asiduamente con toda clase de bebidas alcoh6licas, gestos corteses y
grotescos. Rogelio y compafifa, pasan por la vida, sofiando y afiorando lo
imposible, bajo la sensaci6n del licor y la respectiva cruda; desatendiendo
el presente mediante el recurso de la verborrea. Su constante borrachez y
fracaso personal provoca una fusion incesante de vocablos groseros,
vulgares y agresivos; a veces lugubres o retorcidos; terminos que se
disipan y perecen en la oquedad o grandeza de la platica callejera yen el
chisme de los estrechos y muy humildes cuartos de vecindad. El lenguaje
tepitefio sirve de vehfculo para manifestar una serie de sentimientos y
vivencias impregnadas por un estilo de vida que emana de esta zona
depauperada, exponiendo un modo de vida donde prevalecen las
actitudes pendencieras, desarrollandose y repercutiendo socialmente bajo
los efectos eh1icos. El relato revela un ambiente cargado de cierta
indolencia familiar; con teporochos albureros, cabulas, obreros crudos y
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borrachos gandayas que se dedican a amedrentar a las bellezas femeninas
de la barriada. Hostigandolas con leperadas, manoseos, golpes e insultos:
- uy pos si trais padrote, sabes que fiero, dale chance que se
gane unos pesos, es rapido nos vamos al hotel y te la regreso,
me dice el viejo riendose. (41)
Consecuentemente, se percibe una forma de vivir indolente y brusca, que
se agrava entre las copas y botellas. Por eso, Octavio Paz tambien ha
observado queen nuestro lenguaje existen "[p]alabras malditas, que s6lo
pronunciamos en voz alta cuando no somos duefios de nosotros
mismos" (64), al estar intoxicados de alcohol e ira que se desparrama en
voces y expresiones crueles y provocadoras que emanan de bocas ebrias e
hirientes; palabras que en determinado momento pueden costamos la
vida: " ... hasta donde un mexicano es capaz de aguantar, a donde uno se
muere en la raya -eres puto y vas y chingas a tu madre-" (Chin Chin
41).
En el transcurso de la trama, la bebida en abundancia contribuye a
enfatizar mas el albur y las groserfas del lugar, dando como resultado
acciones agresi vas y en extremo rudas. Asi, se reafirma el caracter y
reputaci6n del barrio: " ... por eso soy poca madre, para los ojetes" (Chin
Chin 114).

Este tipo de habla, a veces es una representaci6n de la frustraci6n
personal y la miseria que rodea a muchisimos tepitefios, sobre todo al
teporocho, maestro del lenguaje y de la vida del barrio, casi consumido
por la constante ingestion de bebidas alcoh6licas y la brutalidad
circundante del ambito social.
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En diversas ocasiones, la novela presenta situaciones dramaticas,
impulsivas y naturalistas, resultado de la dipsomania, tales como la
presencia de Chin Chin: "alcoh6lico, sucio y de edad indeterminada"
( Brushwood, La Novela 67), las grotescas apariciones de Gilberto, y la
posterior muerte del primo hermano del teporocho:
- si ayer andaban chupando el y luis en el coche, me
invitaban pero yo ya no tomo ... (96) .... se lo llevaron en
una camilla como quien carga lefia, se lo llevaron y le
hicieron una autopsia y lo restregaron con un cepillo y lo
lavaron con agua salida de una manguera y olio a formol. ...
(98)

Maxim Newmark en el Dictionary of Spanish Literature define al
naturalismo como sistema filos6fico que atribuye todas las causas a la
naturaleza o al medio ambiente como primer principio determinista.
Agrega que su teoria Ii teraria fue formada por Emile Zola en Le roman

experimental, en el cual, el novelista es considerado un impasible tecnico
de laboratorio que registra datos del comportamiento humano dentro del
contexto de un determinado ambito social (236) (Trad.). Asimismo, nos
indica el profesor David Baguley que el naturalismo es una deterioraci6n
paulatina del caracter que conduce a condiciones excesivas de la
privaci6n del juicio: "histeria, mania homicida, brutalidad, degradaci6n
ffsica y mental," y alcoholismo que libera a la bestia inherente a cada ser
humano, perdiendose la raz6n, el orden y la integridad, reflejando de
esta manera una visi6n patol6gica de la vida (48) (Trad.). De esta forma
aparece en Chin Chin con todas las caracterfsticas referidas:
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... y desvarias y tu pensamiento ya no te obedece y divaga
como anima en que ya te da lo mismo, morirte, que cagarte
con los pantalones puestos o tragar en un basurero junto a la
mierda con moscas a su alrededor u orinarse en las calles del
centro de la ciudad frente a un policia y contestarle que esta
regando a las floreci tas, . . . . (73)
De acuerdo al naturalismo, el ser teporocho es una consecuencia de la
"herencia, el ambito y el momento en el tiempo" (Minogue 11) (Trad.) .
. . . una extrafia sensacion invade mi cuerpo, un sudor en mi
espalda aparece, siento desasosiego, pienso en mis padres,
apenas si me acuerdo de ellos, a veces siento coma si se me
fueran aparecer, y yo no quiero verlos, . . . . (Chin Chin 31)
Debido a que no existe soluci6n inmediata a su problematica, los
personajes ramireanos experimentan una serie de situaciones sociales de
caracter triste y complejo. Algunos beben con frecuencia para escapar y
reprimir de momento la angustia personal y la c6lera de una atm6sfera
citadina plagada de acciones fisicas violentas y fulminantes. Esta
belicosidad casi siempre exacerbada por el alcohol, se complementa con la
violencia oral, y en consecuencia: "Toda la angustiosa tension que nos
habita se expresa en una frase que nos viene a la boca cuando la c6lera, la
alegrfa o el entusiasmo nos llevan a exaltar nuestra condici6n de
mexicanos ... " (Paz 65). En Chin Chin, Ramirez refuerza y ejemplifica lo
expresado por Paz:
-

jViva mexico hijos de la chingada! -

y algun borracho

empistolado hecha bala al cielo con una actitud retadora,
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toda la noche tomamos vino y bailamos y nos peleamos al
calor del alcohol y las fogatas en las vecindades o en los
callejones, humean las paredes; . . . . (112)
En la novela, por medio del fen6meno de la alcoholizaci6n
frecuente, prevalece un alejamiento de la realidad, con plena conciencia
personal, ante la terrible y adversa circunstancia diaria:

11
•

••

para calmar

su sed su vicio, sus nervios, su cerebro, su espiritu, callar su conciencia y
huir de la realidad" (58).
Para Chin Chin y demas teporochos, el

11
•

••

alcohol de noventa y

seis grados revuelto con refresco de uva ode naranja ..." (72), apacigua el
dolor causado por los golpes de la vida, ffsicos y mentales, producto de las
peleas callejeras y las amargas experiencias f amiliares. La teporocha " ...
es bebida que adormece, a los sufrimientos, las penas ..." (72). Es un
eficaz y econ6mico remedio para aquellos que osan probarla sin resistirse
a su encantadora mezcla, con el objetivo de provocar el olvido y
alejamiento temporal de la inmensa y virulenta urbe:
. . . porque la mole, el mounstro, el gigante ci tadino, el
hombre de came y concreto nos ha devorado con un gri to
ensordecedor, con su rapido movimiento con su
indiferencia aterradora. (26)
El investigador Matthew C. Gutmann, al hacer hincapie en la
situaci6n demoledora del alcoholismo, ha dicho que la bebida y la
violencia han estado asociadas por mucho tiempo en las colonias
populares del Distrito Federal. La percepci6n popular incluye a este, como
causa inmediata y rafz de muchos episodios violentos que involucran a
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maridos, hermanos, ya otros (193) (Trad.). Entre estos otros, Chin Chin,
Ruben, Victor y Gilberto son integrantes de un ambiente en el que el vicio
propicia y conduce a la dipsomania y su inherente violencia,
encaminandoles hacia un determinado estilo de vida en extrema
pendenciero. El estrecho vinculo de camaraderfa que les une es afectado
por la influencia de esta enfermedad que exacerba las diferencias entre
amigos, contribuyendo a la progresiva exterminaci6n de Victor, quien
bajo la influencia de la bebida, agrede verbal y ffsicamente a Ruben:
- l que gliey te quieres aventar un tiro conmigo?

- vas victor, desde cuando te traigo ganas.
- pues vas pinche ojete -acepta victor el reto a pelearse.
(56)

Como consecuencia, Victor es victima de una traici6n espantosa por parte
de Ruben, quien logra asesinarlo, despues de embriagarle en una
parranda. En este contomo social, el espiri tu del vino es aliciente para
fraguar la venganza contra el asesino de Victor: "-por victor -brindoyo se manito, a mi me late quien fue el que te hizo la travesura, pierde
cuidado que por alla te lo mando" (99).
Simultaneamente, la bebida sirve para esterilizar el exterior del
cuerpo y apaciguar el coraje provocado por la beligerancia:
... ruben con hilillos de sangre corriendo, por su pecho, le
dio un gran trago a la botella, de a litro de tequila que traian,
despues vacio un poco sobre su pecho, para lavarse los
rasgufios. . . . (115)
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Mas tarde, Chin Chin venga la muerte de su primo, matando a Ruben. La
novela refleja el hecho de que el alcohol "es principal causa de muerte
entre la poblaci6n de 15 a 34 afios" (Gaceta UNAM 1 abril 1993: n. pag.).
Al mismo tiempo, Matthew Gutmann sefiala al homicidio de hombres
en edad productiva, como uno de los principales efectos indirectos del
alcoholismo en Mexico (175).
Sin lugar a dudas, en Chin Chin el teporocho existe una cadena de
situaciones violentas que surgen y evolucionan en tomo al abuso y
consumo desmedido del vino. Entre estas, se encuentran las que
emergen y departen de la simple y cotidiana agresi6n verbal, hasta las que
conllevan al homicidio. Son consecuencia palpable de la violencia
textual que involucra a j6venes y adultos alcoh6licos, relegados en
tiempos pasados por la "ciudad letrada" (Rama 23), yen la actualidad por
la sociedad culta metropolitana, cuyas elites y lacayos en el poder no
permiten el acceso a un mejor nivel de vida para el populacho. Este
hecho implicaria inmensas perdidas monetarias y de control social,
ejercitado por media del constante suministro de alcohol a las masas:
... no, no, no, no, no, chingada madre parece que voy a
volverme loco, sin ninguna esperanza, condenado
perpetuamente a seguir siendo siempre atraves de los siglos
de los siglos un trabajador, ahora un trabajador joven,
mafiana un trabajador maduro, pasado mafiana un
trabajador viejo, arrugado, achacoso, viviendo de pura
suerte, suerte maldita que vale pa pura chingada.... (27)
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Pese al violento choque social del alcoholismo en lugares como el Tepito
de Ramfrez, la voraz actitud de los poderosos continua capitalizando con
el analfabetismo, y promueve la sanguinolenta violencia en el lumpen
proletario, sin considerar o respetar en lo absoluto la integridad ffsica y
emocional de muchfsimas familias, tal y como sucede en esta novela.
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Problematica social
De acuerdo a diversos criterios academicos, el alcoholismo es un
fen6meno de extensa influencia y graves efectos sociales que repercuten
en ausentismo laboral, desempleo, promiscuidad sexual, delincuencia y el
deterioro de la salud ffsica y mental entre otros. Su cuadro social es un
producto vivo, generado por la vehemente dependencia del licor que
exterioriza situaciones patol6gicas con efectos destructivos en la vida
social y familiar (Anderson 56 ). En Chin Chin el teporocho se perciben
varias conductas antisociales, resultado de la constante presencia y
popularidad del vino en el medio ambiente de Tepito.
"El mundo que Ramirez presenta es un cuadro crudo de una clase
social para la que la supervivencia es una lucha diaria ... " (Chiu-Olivares
103). Es un ambito donde predomina la penuria econ6mica de la mayorfa
de sus habitantes, quienes sobreviven dfa a dfa entre los reducidos
espacios de las vecindades y sus modestas viviendas, uno o dos cuartos
que son utilizados como estancia, cocina y comedor durante el dfa, y en la
noche como dormitorio (Lewis 427-29) .
. . . Victor se viene a dormir, dormimos en la misma cama,
tambien oigo cuando mi prima sube a dormir al tapanco,
cuando se apagan las luces, cuando mis tios apagan la
television, ellos duermen en la pieza de la entrada que sirve
de recamara y de sala, a un lado esta la cocina que sirve
tambien de comedor, ahi se queda a cuidar el cachafaz, es el
perro, .... (Chin Chin 31)
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En una descripci6n mas realista de la vecindad, explica Armando
Ramfrez: "Los lavaderos al centro si es la clasica vecindad; los excusados:
juntitas las cinco tazas, siesta muy jodida; los tendederos formando una
marafia con sus lazos sabiamente colocados para que el sol de a plenitud
en los calzones de la del diez que usa talla cuarenta, ... " (Tepito 24).
La mayorfa de los tepi teii.os que aparecen en la obra son una
extension del proletariado del Distrito Federal. En teorfa social, Argyle
explica que la identidad social fluye a traves del lenguaje y apariencia,
conformando determinadas normas y patrones de conducta (289). Por lo
tanto, gran parte del relato presenta a obreros j6venes y maduros,
artesanos, desempleados, empleados, vividores y vagos; teporochos,
policfas abusivos, amas de casa, chachareros, salderos, las marias6,
borrachos, e inmigrantes del interior de la Republica mexicana, y hasta
uno que otro extranjero. Tepito, es una comunidad acostumbrada a
deambular y "hacer algo de la nada" (Quinones 43) (Trad.), gente pobre y
miserable que se desplaza cotidianamente por las calles del barrio y la
ciudad en busca del sustento personal y familiar. Al mismo tiempo
aparecen una minorfa de individuos pertenecientes a la clase media
capitalina: un inmigrante de origen espaii.ol dedicado al comercio de
ultramarinos, sus dos hijas y esposa. El nivel social y econ6mico de esta
familia produce envidia y respeto entre la gente de la barriada, quienes les
consideran "gente decente y acomodada" (Cockcroft 219):

6 Las marfas: vendedoras ambulantes de frutas, cacahuates, nueces,
piii.ones, pepitas de calabaza, chilitos de visnaga, tunas (Ramfrez 66),
"chitos" (came de burro enchilada), etc. Las marfas pertenecen a diversas
etnias de Mexico.
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... lsabes quien es su papa? el espaftol, el duefto de la tienda.
- el estanquillo que esta pintado con anuncios de la carta
blanca?
-

no, sabes cual la vinateria, la tienda de ultramarinos que

esta en la esquina y tiene una marquesina de gas neon de la
pepsi cola y que en los aparadores tiene anuncios de cigarros
Raleigh, y bacardi y del nescafe y de la FUd. (Chin Chin 23)
En ambas clases sociales, la bebida involucra a cada uno de los
personajes en la amplia y multipatol6gica problematica social de Tepito
(Quinones 40) (Trad.), una problematica que aparece en Chin Chin el

teporocho, seftalando un panorama social deprimente que comprende a
todos los personajes de la novela, quienes al encontrarse atrapados en la
dinamica de un proceso incontrolable, sucumben o sobreviven
dramaticamente. En este caso especffico, tal y como lo indica Roger
Bartra, al experimentar viajes mas alla de los limites estos pueden llevar
II

a una autodestrucci6n; el caso mas evidente y espectacular es el alcohol"
(La ]ornada, 21 julio 1996: n. pag.).

El frecuente estado de intoxicaci6n de Chin Chin va acumulando
efectos destructivos ffsicos y emocionales en su existencia. Le promete a
Michele que va a dejar de tomar, pero no puede: Jura con religiosidad que
no va a beber alcohol por un afto en el perfmetro del Distrito Federal,
pero no en Tlalnepantla, estado de Mexico (96-97). Quebranta el
juramento, y con este hecho, le va de la jodida con el castigo de diosito"
/1

(97). Finalmente, la embriaguez logra separarlo de su ser, la familia,

trabajo y amistades (Anderson 56 ).
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... ya llevo mas de afio y medio tomando todos los dias,
duermo en el callejon de "salsipuedes", si es que la
borrachera me deja llegar, ya me siento cansado y apenas voy
a cumplir veinticuatro aftos, ya nada me importa, ahora soy
un empedernido borracho, ya no siento nada, todo ha ido
perdiendo valor ante mis ojos, la vida, la muerte ya no
significan nada para mi, ya todo es igual, da lo mismo que
sea lunes, que sea domingo, .... (153)
A pesar de ser un joven en edad, su semblante y cuerpo muestran un
deterioro patetico, como si estuviera muerto en vida. Reitera Ramirez:
"Ocurre que sees teporocho y ya se achic6 la cortedad de la vida" (Tepito
119).

Con respecto al clima social del alcohol, Griffith, et al., en un
proyecto auspiciado por la Organizaci6n Mundial de la Salud, indican la
necesidad de entender los diversos criterios que existen en determinado
momento hist6rico en una sociedad en relaci6n a la bebida, para detectar
asf los problemas que conciernen a su consumo (75-102). Uno de estos
problemas es el ausentismo laboral, por lo tanto es necesario seftalar sus
causas y origen de acuerdo a la novela. El autor cataloga a Tepito como
una comunidad donde hay escasez de recursos materiales y limitado
acceso a fuentes de trabajo, los j6venes del area se ven en la necesidad de
laborar fuera del perfmetro del barrio como obreros, empleados de
gobierno, y en el caso de Chin Chin, Gilberto y Victor, como dependientes
de una cadena de supermercados ubicados en colonias de clase media.
Acuden a trabajar con la intenci6n de satisfacer las necesidades basicas
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personales y contribuir a los gastos del hogar, integrandose cada mafiana a
la an6nima masa citadina que invade las calles de la "ciudad mas grande
del mundo" (La Jornada, 20 octubre 1996: n. pag.). Se desplazan a pie y en
transporte publico a reventar que asemeja a las latas de sardina. Son
partfcipes involuntarios de la dinamica de una economfa donde
prevalece el capital extranjero (116), el cual crea un sistema econ6mico
utilitario que explota su juventud y fuerza de trabajo, sin ofrecerles la
oportunidad de atender y sufragar las necesidades monetarias que
demanda el sustento diario en la capital del pais (108-9).
Precisamente, "[o]rillados por el ambiente y la situaci6n en que
viven, buscan medios de escape ... " (Chiu-Olivares 103). De esta forma el
alcohol se convierte en un instrumento de liberaci6n psicol6gica ante
toda la tension acumulada por el trabajo semanal excesivo y mal pagado:
"pagan veinte pesos diarios" (19). Un salario incapaz de proveer una
existencia digna y decorosa:
... lsera por eso? que cuando llega el dia sabado y cobro mi
raya, me Ueno de ansiedad y salgo huyendo, corriendo como
desesperado para reunirme con mis amigos, para imos a
divertir, a bailar, a emborrachamos, a buscar una puta, a
vi vir de verdad aunque solo sea sabado en la noche y el
domingo todo el dia. (27)
A medida que transcurre la vida con sus inescapables y sorpresivos
golpes y amargas experiencias, la borrachera seguira siendo un vehiculo
de escape. Les conduce progresivamente a un estado de enajenamiento
del animo que al paso del tiempo los separa de la realidad y aleja de toda
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clase de responsabilidad social y personal. Asi, la embriaguez propicia un
ausentismo laboral constante que se convierte en desempleo, arrastrando
a Chin Chin a terminar viviendo en la miseria de la via publica; a
Gilberto y otros sujetos a convivir dia y noche, y por periodos
prolongados con los teporochos del barrio.
La sobreentendida negativa hacia el trabajo expresada por medio
del ausentismo espontaneo, es una reacci6n que emana del
comportamiento social de j6venes y adultos incapaces yen desgracia,
debido a los estragos de las crudas fisicas y morales ocasionadas por el
vino y los problemas de adaptaci6n social o familiares. La investigadora
Paulina Fernandez aclara que durante esta etapa hist6rica, el incentivo
econ6mico de la clase trabajadora es casi nulo ante el esfuerzo agotador
del ser y la remuneraci6n ridfcula del salario mfnimo (Fernandez P. 13:
215): "un sueldo por debajo del minimo" (Chin Chin 19). Asi cuando
Rogelio es despedido de su trabajo, no se enoja y tampoco desea afrontar
la realidad: "- el lunes voy a ir a buscar chamba en otra compafiia de
supermercados, pero por ahora hay que olvidarnos de los problemas y
vamos ha chupar" (101).
El alcoholismo ad em as de interferir en las relaciones social es
normales, y reducir la habilidad personal para mantener un empleo,
conduce al individuo a la asociaci6n con otros alcoh61icos (Brain 153). En
la trama, hay un numero indefinido de sujetos que se dedican por
completo a la embriaguez, habiendo abandonado empleos y familias.
Estos, como hijos de la calle, logran sobrevivir milagrosamente el
calvario de cada dia. Ademas, se encuentran alejados y discriminados por
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la sociedad de la cual, en un dia tal vez no muy lejano, formaron parte
activa como miembros o jefes de familia y como trabajadores. Estos
teporochos aparecen por doquier, su presencia y forma de vida genera
seguidores; desde el Pifas y Gilberto, hasta Chin Chin. El resultado de ser
teporocho es devastador: ". . . ser teporocho es llegar a ser nadie, es no
importarte nada, ni tu vida, ni tus hijos, ni tu esposa, es perderlo todo, es
llegar a no tener ni madre" (73). Al punto que, el alcohol y la vida los
ningunea.
El implfcito desempleo en el texto, en ciertos casos es consecuencia
del ausentismo laboral, y en otras ocasiones se debe a la prepotencia de los
patrones y gobiemo, quienes condenan a individuos yen algunos casos a
familias enteras a la miseria; familias que padecen estragos debido a la
falta de un ingreso fijo. El cfrculo de pobreza donde subsisten se agudiza y
acrecenta, forzandolos a sobrevivir del ingenio y en ocasiones, de la
caridad de vecinos y familares. Asf encontramos el caso de "Jose el Pifas"
(27) quien merodea su antiguo hogar, siempre borracho. Gilberto, el
hijastro de este, al ser despedido de su empleo injustificadamente, y
cansado de los muchos problemas en su casa, se dedica a beber hasta llegar
a ser casi un teporocho, mientras sus hermanitos y su mama quedan
sujetos a la buena o mala fortuna:
... pues ya me corrieron de donde trabajaba.
-

te encontraron haciendo al go malo?

-

no hicieron reajuste de personal.

-

pero te indemnizaron con tus tres meses lno?
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-

no, nomas me pagaron lo de mi semana, un senor me dijo

que me fuera quejar al sindicato, pero ahi que me tiran de a
loco con eso que se creen mas que los patrones. (47)
En relaci6n a la promiscuidad sexual, el narrador introduce escenas
donde el susodicho comportamiento es inducido por el espfritu del vino,

y compete tanto a adultos, como a j6venes. La madre de Gilberto,
apodada la Pindonga o dona Chole se convierte en la primera amante de
Victor, tambien seduce a Chin Chin, y el Pifas, su ex marido, la golpea y la
usa para satisfacer su apetito sexual cada vez que esta ebrio (27).
Claramente, el alcoholismo los conduce a la degeneraci6n y a la perdida
de valores morales (Chiu-Olivares 103). Bajo el estupor del licor, la gente
joven frecuenta cabarets y fiestas para conocer senoras maduras y mujeres
j6venes apegadas a la vida alegre. A la vez organizan orgias con algunas
de las muchachas del barrio:
Ya en el departamento de ruben comenzamos a tomar y a
emborrachamos y a bailar, ruben y guadalupe se metieron a
la recamara y gilberto baila muy apretadito con lilia, se besan
y toman del mismo vaso, mientras alma y rodolfo quien

sabe que tanto se dicen que se rien en la tina del bafto, en
donde estan tomando de la botella a la boca, el vino solo, . . . .
(Chin Chin 53)

En Chin Chin aparece a la par con el alcohol, el gusto por la
mariguana y el trafico abierto de esta en el vecindario: "- vas maestro
chupa limon-" (15). Las demandas sociales y econ6micas para tener
acceso al vino en la estrecha comunidad de Tepito, contribuyen a que
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Rogelio delinca al vender esta droga (69-74). En el Tepito de Ramirez, el
fumar mariguana es un habito y vicio complementario a la vida social de
muchos j6venes y adultos que gustan de su efecto intoxicante, y se
dedican a fumar en la calle o fiestas, la combinaci6n de "hojas y flores
secas" que esta planta produce (MacDonald 21). Para poder " ... visitar a
todas las galaxias habidas y por haber ... " (Chin Chin 16 ).
. . . se ocul tan unos jovenes de ambos sexos, fuman
marihuana, el viento fresco trae consigo el olor a yerba
quemada, petate consumiendo por el fuego, y el sonido de
succion cuando fuman, ssssss y luego la expulsion fuffffff....
(30)

Al ser ilegal el trafico de esta yerba, Ruben y Chin Chin son
arrestados por la policia, se les acusa de cometer delitos contra la salud,
para mas tarde ser puestos en libertad debido a que pagan una mordida
(44, 138).7

Ramirez enfoca la premeditaci6n del oportunismo econ6mico en
Ruben y la figura del espafiol, una pareja de sujetos inescrupulosos, y
responsables de sacar el poco dinero a la gente del barrio con la venta de la
mariguana. Ademas, el espafiol es un importante proveedor de licores en
cierta secci6n de Tepito:

7 La mordida es una cantidad de dinero que se paga a las
autoridades para sobornarlas y salir de un problema determinado.
"Mordida. Spanish word literally meaning "bite." In Mexico it refers to a
bribe paid to government employees" (Briggs 150).
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Al salir de la tienda [del espafiol] gilberto me arrebata la
botella y se la empina - no le tomes solo te vas a
emborrachar rapido- le digo.
-

no importa -me contesta volviendose a empinar la

botella
- lo que quiero es olvidar, adormecerme. (48)
De tal forma, las ventas de licor contribuyen a la confusi6n, el delirio, las
alucinaciones aterradoras y severos temblores del delfrium tremens,
(Dawson 1: 22) y a la degeneraci6n ffsica y mental de muchos habitantes
de Tepito. Entre ellos, Chin Chin narra parte de su odisea hacia la nada:
... uno se emborracha uno o dos dias, luego una semana o
quince dias y al final del camino, todos los dias, hasta que
uno se muere de congestion alcoholica o una cirrosis
hepatica o de alguna enfermedad venerea o ya de piano
porque uno no sirve ni pa'maldita la cosa, ya cuando se te
hinchan las piemas, el rostro se te abotaga, la nariz se vuelve
roja, los pomulos se saltan y las mejillas se sumen y el
vientre se abulta hasta parecer una senora embarazada y
desvarias y tu pensamiento ya no te obedece y divaga como
anima .... (73)
Todos los trastomos psicosomaticos explfcitos e implfcitos del
protagonista y los demas alcoh6licos en la novela, son enumerados en

Harrison's Principles of Internal Medicine: dafio al sistema nervioso
central a traves de la perdida repentina de la memoria por medio de
apagones que desorientan y confunden. A un lado de los efectos
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maniaco-depresivos, aparecen la tristeza intensa y ansiedad, ademas de
alucinaciones y paranoia. Un extrafio cosquilleo se desplaza por el cuerpo
entumeciendolo; hay dolor e inflamaci6n de musculos, incluyendo al
es6fago y el est6mago, ya despues vendran las ulceras, diarreas y sangrado
intestinal. El pancreas y los rifiones se niegan a seguir funcionando
adecuadamente, mientras el hfgado desarrolla hepatitis y cirrosis;
disminuye la potencia sexual, y la escasa producci6n de gl6bulos rojos y
blancos es causa de anemia, infecciones y hasta cancer (2420-25).
La destrucci6n del nucleo familiar es resultado de la embriaguez, y casi
todos los personajes ramireanos se ven afectados con la desintegraci6n de
varias familias y vidas. Rogelio es vfctima de la fatalidad que genera esta
enfermedad, al perder a su primo hermano y alejarse de su primera y
segunda familia. En su existencia ya no habran primos, ni tfos, esposa,
posible hijo y amigos, solo el consuelo y refugio de la teporocha. Sus tfos
han perdido por causa del licor a dos hijos, a el y Victor. "Michele, su
mujer, rehusa irse con el para seguir a su padre y a consecuencia de esto,
Chin-Chin pasa a formar parte de los teporochos ... " (Chiu-Olivares 98).
Para colmo, hasta la homosexualidad del espafiol esta relacionada con el
ambito del alcoholismo, yes deserunascarado por Rogelio y Agnes ante
Michele: " ... es un depravado ambicioso, vicioso contra el que no
podemos hacer nada -termina de hablar agnes muerta moralmente"
(148).

Mientras tanto, los borrachos y teporochos del barrio, entre copa y copa,
botella o teporocha, piensan de vez en cuando en la familia que cierto dfa
existi6 y de la cual fueron parte, seguramente muy importante.
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En la esfera ramiriana, la marcada adversidad del medio ambiente
indica la inexistencia de una posible soluci6n ante todo el conjunto de
circunstancias nefastas asociadas con el delirium tremens. Los
acontecimientos previamente sefialados, y en base al criterio del psic6logo
Eastman, establecen la influencia directa del alcoholismo con toda una
serie de problemas sociales cuyo impacto econ6mico, fisico, psicol6gico,
ocupacional, interpersonal y familiar prevalece, lo cual se corrobora de la
primera hasta la ultima pagina de esta novela.
Indudablemente, Armando Ramirez exterioriza toda una
alarmante problematica social contemporanea de fndole casi universal;
existente no solo en el perfmetro de Tepito y la novela, sino en gran parte
del orbe. En realidad, la desesperanza y tragedia inherentes, repercuten en
una manifestaci6n intemacional aciaga de la cual es muy diffcil escapar o
estar ajeno, debido a la poderosa influencia social que el alcohol ejerce en
el estilo de vida occidental. El patetico cuadro social del alcoholismo en
Chin Chin, presenta gravfsimas consecuencias, que a lo largo del relato

conforman una inescapable desgracia personal y familiar, resultantes de
cada una de las proposiciones que integran esta amplia problematica.
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Clases Sociales
Los personajes de Chin Chin el teporocho presentan una
intensidad en "sus problemas sociales; el mayor numero, por supuesto
pertenece a las clases baja y media, y predominan los menos adaptados"
(Leal 34). De esta manera, en la estratificaci6n social de la novela, se
advierte la presencia de ambas clases. No obstante a que cada una de estas
posee determinadas caracterfsticas socio-culturales y funciones de acuerdo
a su nivel econ6mico, las dos logran integrarse momentaneamente al
participar en la dinamica de la barriada, marcando la pauta hacia
determinados parametros de conducta personal y de grupo que
involucran aspectos sintomaticos del alcoholismo.
Circuidos por un medio ambiente determinado, estos colectivos
tienen parte en una serie de actividades sociales de libre albedrfo, en las
cuales esta casi siempre presente el alcohol. La mayorfa de ellos muestran
preferencias por una variedad de lfquidos, comidas y musica que son
parte esencial de la borrachera llevada a cabo en estas fiestas y reuniones.
En consecuencia, sus incentivos diarios, giran alrededor de una continua
celebraci6n, parte inherente y vital a los ritos, pasajes y comportamiento
cultural de Tepito y el Distrito Federal.
Al hablar de los elementos imprescindibles de la fiesta mexicana de
barrio, es imperativo incluir la tradici6n de la buena mesa y musica.
Desde fray Bernardino de Sahagun hasta Armando Ramirez, cr6nica,
historia y relato conjuntan en agudas observaciones, la evoluci6n y
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desarrollo culinario en la ciudad de Mexico durante un poco mas de cinco
siglos. En Mexico a la carta, se muestra una vision del mundo
precolombino, donde y en base a la cronica de Sahagun, los que eran ricos
cantaban y bebfan pulque para honrar a sus dioses y parientes muertos;
mientras los pobres unicamente ofredan comida a las deidades mexicas y
a sus difuntos. Igualmente, se menciona en este libro que la poesfa de
Bernardo de Balbuena en Grandeza mexicana, tambien reproduce en
parte los efectos y caracteristicas de la vida social urban a, pero la de otro
siglo, el XVII:
Laverde pera, la cermefia enjuta,
las uvas dukes de color de grana

y SU licor que es nectar cicuta.
Mas tarde, Humboldt observa y comenta el fenomeno de la embriaguez y
habitos alimenticios de los nuevos mexicanos. Otros viajeros como
Emile Chabrand y la marquesa Calderon de la Barca, relatan sus
experiencias y el ritual concerniente a las comidas para pobres y ricos. Ya
en pleno siglo XX los platillos y brindis en Mexico todavfa causan
asombro, comentario y deleite a los nuevos visitantes del Viejo
Continente. Admirados, describen con detalle la actividad culinaria
popular (Romero e Iturriaga 4: 34-58).
El pueblo capitalino de la Nueva Espana, para defenderse y
sobrevivir los estragos del alcoholismo y su respectiva resaca, adapta y
combina a su gusto y por necesidad, desconocidas especias, frutos, carnes y
semillas de otros confines, trafdas por los espafioles. El mestizaje de "la
cocina indfgena y espafiola" produce ideas gastronomicas exoticas, que
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resultan en lo que actualmente se conoce como "la cocina mexicana"
(Romero e Iturriaga 4: 7). Todo este grupo de antojitos, guisos y sopas,
aparecen en el relato de Armando Ramirez; un extenso numero de
platillos que son degustados a diario en el barrio de Tepito. Estos en
unificaci6n con la bebida de agrado personal y el embrujo de diversos
ritmos musicales, amenizan la reunion o sirven para curarsela al dfa
siguiente y poder continuar bebiendo hasta agotar los liinites de
resistencia del organismo.
El bullicio que describe Ramirez, representa toda una tradici6n
social resultante del mestizaje en el pafs. El historiador Serge Gruzinski
ha expresado en entrevista que "la ciudad de Mexico se caracteriza por ser
un lugar donde culturas y grupos se mezclan. Aquf los mundos chocan,
se enfrentan, se entrelazan" (La ]ornada, 20 octubre 1996: n. pag.). En Chin

Chin el teporocho observamos a un sector de una naci6n apasionada por
la juerga, que en la actualidad, se ha logrado envilecer, y por ende casi
apartar de sus respectivas tradiciones culturales, distorsionandolas con la
incesante alcoholizaci6n, promovida en este particular caso para
beneficiar los intereses mezquinos de la oligarqufa integrada por
conquistadores extranjeros y su descendencia. Asi vemos aparecer en el
texto una lista muy extensa de productos alcoh6licos destinados a
satisfacer la demanda y el gusto de determinadas clases sociales: botellas
de cofiac Martell si hay holganza econ6mica, y brandy San Marcos, tequila,
o una botella de "batman" 8 si no hay mucho dinero. El negocio del
8 En lenguaje tepitefio, se hace referencia al ron Bacardi, ya que el
logotipo de su etiqueta, tiene una especie de murcielago.
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embrutecimiento etflico de las nuevas generaciones de Tepito, es muy
lucrativo y representa un control social de la juventud sumamente
efectivo:
En el saguan de la vecindad, encontramos a gilberto el raton
en cuclillas y con los brazos cubriendose el estomago, estaba
tembloroso.

- lque tienes? - le preguntamos
- es la cruda, no tengo para curarmela
Ruben saca un billete -pongo veinte pesos para el pomole pi do diez pesos a victor y diez pongo yo. (51)
Chin Chin y comparua socializan y se intoxican en la calle, en el
zaguan de la vecindad, en sus modestas moradas, bafios de vapor
publicos, cantinas, burdeles, reuniones espontaneas y fiestas de vecindad.
En cada una de estas ocasiones abusan de diferentes clases de bebidas
espiritosas, las cuales varian de acuerdo al presupuesto del momenta,
estado de animo, horas del dfa y circunstancia. Asf que, el tequila, brandy,
ron, cervezas, caguamas y teporochas estan sujetas a una lista de
ingeniosas mezclas de lfquidos como el brandy con refresco de tamarindo,
y los fulminantes submarinos, una revoltura de cerveza con tequila.
Por lo regular, el alcohol lo beben sin alimentos, aunque en
algunas ocasiones lo acompafian con comida tfpica mexicana de bajo
costo, con la intenci6n de aguantar la juerga y tambien como efectivo
remedio para combatir el malestar que queda despues de haber ingerido
vino en demasfa. Tal es el caso de la pancita, platillo producto del
encuentro de dos mundos; combinaci6n acertada de chile guajillo,
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jitomate, cebolla, ajo, oregano y jugo de lim6n, con est6mago troceado de
vaca. Francisco Santamaria lo seii.ala como un guiso de arraigo popular
en el Distrito Federal, el cual se sirve en "puestos publicos para
trasnochadores y parranderos" (795). Y no pueden £altar los picosos
chilaquiles, verdes o rojos, "platillo hecho a base de tortillas de mafz
despedazadas y cocidas en caldo de chile con epazote, cebolla, queso, etc.,"
(Cabrera 69).
En relaci6n al gusto del pueblo capitalino y gente de Tepito por
varios platillos con efectos curativos, Ramirez es especffico: " ... otros van
a los establecimientos de antojitos, a las migas 9, enchiladas, pancita,
pozole 10, birria 11, chilaquiles; para "curarsela" " (Chin Chin 112), cuando
"la cruda esta como para sacar fuego por la boca" (Tepito 77). Los referidos
alimentos, son complementos perfectos para curar la terrible resaca del
alcohol, cuando uno se siente "bien jodido" (Chin Chin 135). Algunas de
estas comidas tienen origen prehispanico, y al paso del tiempo han
sufrido su respectiva transformaci6n culinaria. Hoy en dfa, integran una
descripci6n gastron6mica del Mexico antiguo y contemporaneo, sobre
9 Sopa popular y originaria de Tepito. Es un remedio para aliviar
la cruda. Es hecha a base de pan de bolillo, huesos de puerco, longaniza,
chile cascabel, huevos. En el caldo, se agrega oregano y chile piqufn al
gusto (Tepito 81).
10 Guiso de origen nahuatl "(Del azt. pozolli.). Guisado que se hace
por lo comun con cabeza de puerco, cociendo mafz en un caldo
condimentado, hasta que revienta y forma una especie de espuma"
(Santamaria 886 ).
11 "Carne de borrego o de chivo, preparada a semejanza de la
barbacoa" (Santamaria 135).
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todo al haber adquirido la categorfa de manjares, entre los borrachos,
alcoholicos y bebedores achispados. Ademas, son nutrientes y
economicos platos que en determinado momento coadyuvan a recobrar el
animo perdido -como ya se ha indicado- por la embriaguez, y
apresuran la eliminacion de los malestares posteriores a la intoxicacion
resultante de la ultima reunion social, tales como la nausea, temblores y
calofrfos, mareos, vomi tos, do lores de estomago, cabeza, cuerpo en
general, y depresion psicologica y moral (Chin Chin 135).
En forma general y en relacion con el topico de las reuniones
sociales de todo tipo, como las que suceden en Chin Chin el teporocho, en

El Peregrino en su Patria, Paz describe acertadamente a estas, desde una
simple reunion o fiesta de barrio, hasta una celebracion a nivel nacional.
Su crftica y profunda vision expone la soledad de individuos sumamente
pobres, y de otros con escasos o muchos recursos economicos, cuyo amor y
adiccion por las pachangas les conduce a un viaje inusitado. Cuando
logran reunirse bajo cualquier excusa a celebrar hasta el acontecimiento
mas insignificante, toda esta gente participa e integra una masa anonima
sujeta al alboroto del momento. A medida que transcurre la reunion o
fiesta, las clases sociales se desvanecen y fusionan con amplia libertad en
el momento en que los participantes establecen sistematicamente un
comportamiento que va de acuerdo a la circunstancia del lugar,
contraviniendo de esta manera las normas sociales impuestas por la
cotidianidad del ambito donde coexisten. El grupo rompe con la rutina
diaria por medio de una serie de conductas sorpresivas, inesperadas y
antisociales. En algunas de estas actividades prolifera un desorden
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progresivo, extremo y antag6nico a la mesura social de la vida del lugar y
sus habitantes. La celebraci6n culmina en canto desafinado, euforia y
alaridos descompasados, acompanados regularmente por injurias y
esporadicos v6mitos que se derraman y esparcen ya muy entrada la
madrugada. A veces, la alegria del festejo -como ya se ha mencionado
anteriormente- se trueca por rifla sangrienta; las palabras y expresiones
de uso comtin son substituidas por graves insultos, acompanados de
acciones donde la barbarie predomina y se expresa con golpes y lesiones;
repercutiendo ocasionalmente en homicidio. "Ella nos lanza al vacfo,
embriaguez que se quema asf misma, disparo en el aire, fuego de artificio"
(36-42).

En Chin Chin el teporocho se exponen ambientes sociales tfpicos de
la urbe y la vida de barriada, en donde amigos y extranos se reunen a libar
con cubas y cervezas; despues de algunos tragos, ya sin considerar el nivel
socio-cultural de los invitados, y excitados por el alcohol, bailan con
destreza diversos ritmos afroantillanos, ya sea en la comodidad que
provee un modemo departamento o en los pasillos y patios de vecindad.
Ante la exaltaci6n y ritmo de la mtisica, "tibiri tabara, tibiri tabara" (Noche
76), giran bailando de un lado al otro en la improvisada pista de baile,
desplazandose en los brazos de bellas jovencitas y mujeres maduras, con
la elegancia y maestrfa que s6lo la practica y el amor por la diversion y el
vicio de las copas puede enseflar. El olor a mariguana aunado al vino
ameniza el ambiente festivo. Asf, parte de esta gente se inspira para
seguir con ritual cautela los compases de la mtisica tropical, de una
cumbia colombiana, o de una guaracha y rumba caribeflas: "Dicen que las
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de Tepito tienen fuego en la cintura cuando las ven bailando una rumba"

(Noche 77). En otras ocasiones, las letras del popular y romantico bolero
ranchero, una " ... musica con la que se canta a las alegrfas ya las tristezas
que nacen y mueren en lo mas profundo de los corazones que aman"

(Quinceaiiera 17), les incita abiertamente a beber y los acompafia desde el
genesis de la parranda hasta su culminaci6n, concluyendo a veces en un
arrojo viol ento de realidades guardadas muy dentro del alma: "si hasta en
mi propia cara/ coqueteabas mi vida/ que sera a mis espaldas/ y yo preso
por ti" (Chin Chin 99). Ya bajo el aturdimiento del licor se la siguen en
prosbbulos y cabarets, donde los aguardan mas musica y brazos
femeninos; venta y compra de amor al mejor postor, comercio de came
humana comun entre la clase proletaria del Distrito Federal, y que se
lleva a cabo en Chin Chin, al estar embriagado el cuerpo y el alma ante la
musica del danz6n:
Tomamos un taxi, nos llevo al imperio, nos lo recomendo el
chofer de taxi ellos saben mucho acercas de donde esta el
ambiente noctumo entramos el ambiente era asfixiante,
prostitutas por todos lados una orquesta tocaba, por cierto
muy mal, danzones el mesero nos sefialo una mesa,
pedimos una botella y nuestros respectivos seis refrescos ....
(131)
Celebran toda ocasi6n, aliviandose la cruda en la calle o cualquier
cantina de esquina; en el proceso discuten de polftica y deportes, de la vida
y sus experiencias. La invitaci6n a la tomadera es febril y sin prejuicios e
inhibiciones, hasta el teporocho invita al lector a "chupar" [beber alcohol],
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cantando y aullando una internacional canci6n de los Beatles (126-27) u
otra pieza de arraigo popular en el Distrito Federal (Chin Chin 17), "de las
que se sirve el autor para hacer resaltar la atm6sfera popular ya creada"
(Chiu-Olivares 99).
La fiesta se prolonga aritmeticamente, pasando del anonimato de
un dfa cualquiera hasta llegar al 15 de septiembre. 12 En forma circular
aparece la violencia, y la sangre corre desintegrando el yo y todo lo que le
rodea; se pierde el respeto personal y la familia; los amigos mueren o
casan; entonces, la soledad invade lo profundo del ser, y el dolor o
tormento de la vida requiere de un remedio etilico inmediato, que
enajene el animo. De esta manera se precipita un cambalache del todo
por nada. Por consiguiente, la metamorfosis del alcohol conduce al
protagonista y a otros hacia un infierno terrenal inescapable; a un circo de
marionetas y payasos melanc6licos, donde el buf6n con mas experiencia
rfe y baila al ritmo de The Rolling Stones para entretener y consecuentar
la apatfa y el dolor personal y ajeno.
La cadencia del teporocho es un preambulo a la historia de una
vida y muchas sin pertenencia. Es el haber nacido y ser parte de un
predeterminado estrato social, especie de casta fnfima que somete y
convierte en perdedor irremediable y ag6nico a cada ser humano que
habita debajo de la predominante piel mestiza de Tepito. Estas personas
estan convencidas y conscientes de pertenecer al submundo social de una

12 Aniversario de la guerra de independencia mexicana de la
Corona de Espana. Se inici6 con un levantamiento armada en el actual
pueblo de Dolores Hidalgo, Guanajuato, el 15 de septiembre de 1810.
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ciudad a punto de deshumanizarse por completo; una urbe grotesca,
marcada por enormes diferencias sociales que arrastran y tratan de
esconder a su lumpen en barrios proletarios, callejones "salsipuedes"
(Chin Chin 16 ), carceles y vecindades. Y por eso cuando los tfteres tienen

en la bolsa unos cuantos pesos, es una prioridad beber cuando el coraje ya
no se aguanta; sumado a la frustraci6n cotidiana, se les revuelve el
est6mago, y llegan al lfmite donde esta a punto de reventar el hfgado. El
regocijo o la alegrfa inmensa de la vida ejerci ta su llamado ante la
desgracia y tristeza personal o ajena, entonces continuan bebiendo, y
comen o bailan con frenesf hasta las ultimas consecuencias. Tratan de
atragantarse de vida para tener las fuerzas y el cinismo necesario que les
haga refr y llorar frente al fatalismo inequfvoco de la pobreza que acosa y
rodea la existencia tepitefia en la esfera de Ramirez.
Festejan con alegrfa, tristeza y vehemencia, al verse y saberse
desprotegidos y abandonados por la misma sociedad civil que los pari6.
En las actitudes de la fiesta y el baile de barrio, renace y muere felizmente
el olvido personal y colectivo, don necesario y substancia ritual
imprescindible para poder vivir de verdad y no a medias, y asf evitar una
muerte mediocre en vida, ante la cruel irresponsabilidad y sordera de
instituciones creadas y respaldadas por un sistema polftico-econ6mico
burgues, ineficiente y ajeno a los intereses del pueblo y de los miserables,
a quienes de hecho se sigue abusando, convirtiendoles en vfctimas del
desprecio y escarnio social. A esta gente aun se les relega, controla y
margina socialmente con gigantescas cantidades de alcohol y un ridiculo
salario. En un absurdo drculo vicioso, nacen, crecen y mueren en la
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barriada, donde el saber tomar de verdad es requisito indispensable para
sobrevivir en un ambito sin mucha esperanza, y de esta forma poder
escapar del ente, de la aterradora estrechez econ6mica y la ardua
responsabilidad que implica tener un trabajo de salario mfnimo y
pertenecer a una familia pobre. En Chin Chin, se parrandea hasta perder
la vergilenza personal y a los seres queridos; el alcohol ofrece inmensas
posibilidades de acci6n y libertad; de perderse en el infinito espacio de sus
efluvios onfricos. Bajo los efectos del vino o la mariguana se puede llegar
a un eudemonismo pleno, sin sociedad, ni clases sociales y gobiemo, sin
responsabilidades, miseria, corrupci6n o pudor. Este ofrece simplemente
la posibilidad pasajera de ser y estar.
En el Handbook of Latin American Literature (Foster), se establece
una relaci6n directa de las diversas causas y efectos del abuso del alcohol y
drogas en Chin Chin el teporocho con el pauperrimo microcosmos de
Tepito, cuya vida es documentada en un estilo (438) que describe formas
de ser y sentir, caracteres y costumbres socio-culturales de sus habitantes,
las cuales exterioriza por medio de las preferencias eb1icas, culinarias y
musicales. Armando Ramirez logra revelamos todo un contexto social
que involucra a una enorme diversidad de individuos que en conjunto
sufren una espantosa segregaci6n social desde el momenta en que nacen:
"Lugar hecho de residuos, lugar despreciado y nostalgizado, ... " (Tepito
15). En esta atm6sfera, las posibilidades de escape de la "herencia y el

media ambiente" (Cortes E. 247) del alcoholismo son nulas.
John Brushwood nos dice que "Chin Chin el teporocho es una
version urbana de La vida inutil de Pito Perez" ("A place to Belong" 341),
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y hasta cierto punto es verdad; pero, tocante al alcohol hay una diferencia
muy importante: Pito Perez se da cuenta que su decision es emborracharse
a morir: "No, yo sere malo hasta el fin, borracho has ta morir
congestionado por el alcohol" (Romero R. 90). En Chin Chin, el
alcoholismo parece ser algo predestinado por la clase social, y la idea del
fatalismo se nota en los renglones de la canci6n que interpreta Javier
Solfs, "Borracho:"

Borracho yo he nacido
borracho yo he crecido
y se que sinceramente
borracho he de morir (Chin Chin 17)
En la novela, se hebe hasta las Ultimas consecuencias; el gusto por la
constante celebraci6n culmina en v6mitos de alcohol y comida, traici6n,
desengafio, muerte, melancolfa y finalmente en la miseria de la calle; una
trayectoria que recuerda en detalle Chin Chin:
... mi primera borrachera, me duro cerca de quince dias,
despues descanse tres y me volvia emborrachar ahora fueron
tres meses, mi tio me llevo a alcoholicos anonimos, me
estuve absteniendo cerca de un mes a pesar de las ganas
inmensas que me daban, pero todo fue en vano, ahora llevo
mas de afio y medio tomando todos los dias, duermo en el
callejon de "salsipuedes" .... (153)
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El contexto de las ideas
En Chin Chin el teporocho emanan una compleja variedad de
ideas en los dialogos y el mon6logo, y en general germinan bajo un estado
de ebriedad constante. La achispada omnisciencia del protagonista se
sirve del fluido lenguaje tepitefio para expresar una realidad propia y
ajena. El texto en sf, como ya hemos visto, con sus personajes alcoh6licos
expone abiertamente las condiciones y problemas sociales, econ6micos y
politicos de toda una etapa hist6rica en el Distrito Federal, Mexico 1968.
La novela establece una conexi6n ideol6gica de caracter universal, con la
aparici6n del movimiento estudiantil popular de 1968 (Fernandez y
Rodriguez 13: 7).
-

dice mi hermana que estan en huelga que porque unos

granaderos se metieron a una escuela de las que hay en
la ciudadela y golpearon a los alumnos que estaban en
sus salones de clases.
- pero porque se metio la policia a las escuelas? (82)
En base a la crftica literaria, es necesario subrayar que el movimiento del
68 se percibe aquf, como un simple suceso (El Nacional 8 octubre 93: 13),
ademas, la "proyecci6n de la tragedia de Tlatelolco en la novela mexicana
es complicadfsima" (Brushwood, La novela 27); pero el resultado de esta,
es una de las causas que conducen a Rogelio a volverse teporocho.
Ante el advenimiento de los juegos olfmpicos en la capital, los
beodos personajes se desplazan diariamente entre teporochos, alcoh6licos
y otros borrachos, en un ambiente de mediocridad y falto de
oportunidades. Siempre con un presente incierto y bajo el control de un
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gobiemo malinchista, 13 cuyas elites son responsables directas de haber
enajenado y continuar enajenando al pueblo por medio del alcohol, para
asf asegurarse de establecer una segura y fructffera apertura a la inversion
extranjera, con el pretexto de conducir a la ciudad y al pafs hacia el umbral
de la supuesta modemidad del mundo desarrollado. Ramirez logra
relatar una serie de sucesos de apariencia trivial y desordenada, en donde
se encuentra sin engafto alguno, el entreguismo nacional e influencia del
capital extranjero en Mexico:
... fab, ajax, lux, mun, gerber, nabisco, kleenex, colgate, choco
milk, oko, nestle, escuchar y atender las preguntas de las
senoras: l en donde esta el shampoo alberto Vo 5, los lapices
labiales, lapices para las cejas, para los parpados revlon, las
medias y pantymedias cannon mills, o las cremas helencurtis-rubestein-maxfactor-pons-nivea-teatrical-etc. o el
kotex, o las playtex con elastico en la cintura y las caderas y
las pantorillas y esa terrorifica musica instrumental
quedizquepararelajarlos nervios. . . . (25-26)
Para reiterar lo expresado, el doctor Pablo Gonzalez Casanova reflexiona e
indica lo siguiente:
[L]as inversiones extranjeras no son un fen6meno
puramente econ6mico, sino un fen6meno social integral,
cuyos orfgenes y repercusiones abarcan toda la vida social de

l3 Malinchista: Para Octavio Paz, un malinchista es la persona
contagiada por ideas extranjerizantes. Son partidarios de que Mexico se
abra al exterior (77).
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la naci6n que invierte y de la naci6n en que se invierte,
tendiendo a alterar en la forma mas inmediata la totalidad
de la esbuctura econ6mica, social y cultural de los pafses
subdesarrollados. (Fernandez y Rodriguez 13: 13)
A un lado de la severa y acertada crftica a la " ... sociedad de
consumo-civilizada-establecida-enajenada-y todavia-atavica" (Chin Chin
58), sobresalen en las platicas de borrachera, situaciones y acontecimientos

de caracter local, nacional e intemacional que reflejan el abuso extrema
hacia el pueblo por parte del gobierno mexicano, sus sindicatos, ejercito,
policfas y corruptos servicios de inteligencia extranjeros:
comenzamos a tomar, primero una caguama, luego otra y
otra ....
-

ltu crees que los estudiantes boicoten las olimpiadas?

- no creo, ellos tambien son deportistas y tambien son
patriotas saben que desprestigiarian al pais, si hicieran eso.
- oye pero tu crees que los estados unidos esten metiendo la
mano en es to?
- pues quien sabe, con eso que se cree el quijote de la
mancha .... (101)
En una etapa trascendental en el desarrollo social de Mexico,
contemplamos la avaricia y oportunismo de ciertos sectores en el poder
que promueven el envilecimiento de las masas por medio del deporte, la
television, el alcohol, la mariguana y los "chochos (pastillas )" (Chin Chin
113). El mon6logo y los dialogos de Chin Chin hacen referenda a las
primeras manifestaciones polfticas del afio 1968 y la consecuente matanza
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de Tlatelolco, 14 la guerra arabe-israelf, 15 el conflicto de Vietnam, la guerra
civil espafiola de 1936, la Revoluci6n de Mayo, 16 las relaciones MexicoEstados Unidos y la crisis de braceros, el marxismo en Santiago de Chile, y
la tragedia del estadio nacional de rutbol en Peru, 17 entre otros. Ademas,
14 La periodista Elena Poniatowska describe en La noche de
Tlatelolco, el conflicto estudiantil que se gest6 en el afio 1968, el cual
culmina con una brutal represi6n por parte del gobiemo de Gustavo Diaz
Ordaz, el 2 de octubre del mismo afio. Se encarcela, tortura y asesina a
sangre fria a un numero indeterminado de estudiantes, mujeres, nifios y
ancianos. En Ahf viene la plaga, el escritor Jose Agustin menciona la
participaci6n de "cinco mil soldados y muchos agentes policiacos, la
mayoria vestidos de civil. Tenian como contrasefia un pafiuelo blanco
envuelto en la mano derecha. El fuego intenso dur6 veintinueve
minutos. Luego los disparos decrecieron pero no se acabaron" (118).
15 "A pesar de la oposici6n de los arabes, el estado de Israel se
form6 en 1948. Atacados por seis naciones de la Liga Arabe, los judfos se
defendieron con exito hasta el armisticio de 1949. Egipto neg6 a Israel el
paso libre de sus barcos por el Canal de Suez e hizo incursiones en su
territorio; Israel respondi6 en 1956, con una acci6n militar, que fue
sostenida por la intervenci6n de tropas francobri tanicas. De nuevo estall6
el conflicto en 1967, y tras una fulgurante campafia, Israel ocup6 algunas
zonas vecinas y la parte vieja de Jerusalen" (Pequeno Larousse 1374-1376).
16 Carlos Fuentes opina que el movimiento estudiantil frances de
1968, conocido como la "revoluci6n de mayo," fue uno de los momentos
"excepcionales de la vida contemporanea de Francia. El mayo parisino de
1968 conmovi6 al mundo entero" (La Jornada, 7 junio 1997: n. pag.).
La gran revoluci6n proletaria en China. El objetivo era transformar el
antiguo sistema educativo chino, sus principios y metodos de ensefianza.
Mes de mayo de 1966 (Kwong XIX-XI).
17 "En los estadios de rutbol, la tragedia que mas victimas ha
cobrado fue la de 1964, en la capital de Peru. Cuando el arbitro anul6 un
gol, en los minutos finales de un partido contra Argentina, llovieron
naranjas, latas de cerveza y otros proyectiles desde las tribunas ardientes
de furia. Los gases y los balazos de los policias provocaron, entonces, una
estampida. La carga policial aplast6 a la multitud contra las puertas de
salida, que estaban cerradas. Hubo mas de trescientos muertos. Esa noche,
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se comenta la violenta neurosis citadina, la incompatibilidad e
incomunicaci6n humana, asf como la falta de fe en la Iglesia Cat6lica. Los
comentarios de problemas regionales y conflictos de orden intemacional
que atafien a la condici6n humana, conducen dialecticamente a los
personajes mas alla del barrio de Tepito e influyen en su comportamiento
al intuir el proceso de la dinamica social y econ6mica de un sistema que
los maltrata, oprime y es manipulado por intereses ajenos. Recurren al
alcohol una y otra vez, para escapar de la infernal angustia creada por un
proceso politico-social que golpea y asesina indiscriminadamente a su
gente, con balas y licor, predestinandolos a subsistir en la miseria.

que culpa tengo yo
de que me guste el vmo
si encuentro en la embriaguez
dicha y dulzura.

que culpa tengo yo
sz me brindo el destino
el balsamo que alivia
mi amargura. (Chin Chin 154)
La voz y presencia del teporocho denuncia y comenta cada uno de
los problemas mas relevantes en la ciudad, la de ayer y la de hoy. Su
acertado dialogo o soliloquio sefiala la pobreza y miseria producto de las
diferencias sociales, de raza, y la falta de acceso a una educaci6n adecuada
a las necesidades populares; enuncia la escasez de casa-habitaci6n y
un gentfo protest6 en las calles de Lima: la manifestaci6n protest6 contra
el arbitro, no contra la policfa" (Galeano 191).
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empleo digno; la drogadicci6n, prostituci6n y sobre todo el inherente
impacto social del alcoholismo en Tepito. En Chin Chin el teporocho, se
expone a los servicios publicos degradantes e ineficientes, tales como el
transporte colectivo y la inseguridad publica en una urbe apatica hacia su
propia realidad social. Rogelio, aparte de estar consciente del entreguismo
y la penetraci6n cultural que les rodea, mantiene una filosoffa religiosa
muy realista:
no ustedes son casi misticos, no me refiero a todos los demas
catolicos, a los de herencia y por costumbre, a los que
nacieron en un hogar catolico y no tuvieron el chance de
escoger sino la religion de sus padres y que por consiguiente
la recibieron de herencia y ya despues acostumbrados a
echarle a alguien la responsabilidad de sus actos se hicieron
catolicos por costumbre. (89)
Dentro de toda la amargura y fatalismo que el autor nos presenta,
encontramos una ideologfa predeterminada por el alcoholismo y la clase
social. No hay escape, ni existe la posibilidad, raz6n o aliciente para dejar
de tomar o escalar en busca del hipotetico bienestar econ6mico de la clase
media. El asiduo vilipendio y corrupci6n de la Hamada gente decente,
tambien promueve un proceso social asombroso, obtuso y espeluznante,
donde la carencia prevalece, ofreciendo un presente y futuro muy
inciertos:
... ser teporocho es una enfermedad tambien, pero de la
vida, es absolutamente contemplar la existencia desde la
orilla del desencanto, del desencanto social, cultural y
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econ6mico. Es aceptar los riesgos del alcohol y negar toda
posibilidad social de poder existir: mugre, dormir donde
agarre la noche, comer lo que queda en la basura, romper
lazos familiares o amistosos y esperar que ofrece la vida el
dia siguiente. . . . (Tepito 119)
Armando Ramirez ha declarado que al rescatar elementos de la
cultura popular, ha evitado caer en lo folk.16rico o costumbrista. Revela
que si un escritor de esta cultura antepone la denuncia a su trabajo, se le
calificara como folklore, ya el como un autor que se lamenta de su
desgracia. "Este, mi tejido verbal literario es como una adivinaci6n del
presente. Nose si realmente yo soy una copia de la realidad o la realidad
me persigue" (El Nacional 10 noviembre 1994: 38). En conjunto, la
marafia de ideas que aparecen en Chin Chin son consecuencia de una
conciencia social que se desarrolla frente a la certidumbre de encontrarse
inerme y vulnerable en un contomo social donde las condiciones de todo
tipo yen su contexto ideol6gico general, no van a cambiar, y por el
contrario, sus efectos social es recrudecen con el alcohol y persiguen a los
personajes a toda hora y en cualquier sitio, encaminandolos hacia una
segura perdici6n del yo, en toda la extension del pronombre, y con el
poder destructor que acarrea el impacto social del alcoholismo.
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Corolario

Sin discusi6n alguna, Chin Chin el teporocho es una "novela
fuerte" (Gutmann 189). El autor ha declarado que la "literatura es
plasmar el mundo con sus defectos y con sus virtudes, con sus conflictos y
contradicciones ... " (El Nacional 10 noviembre 1994: 38).
En entrevista, Arturo Melgoza indica que las hazafias etilicas, sus
resacas y consecuente choque social en esta novela y en general, son un
producto de esa industria tan pr6spera mundialmente con todas sus
prensas hidraulicas, cilindros, calderas, barricas, empaques, vidrio para
envases, metales y madera para alambiques, maquinaria y transporte,
combustible y energeticos, fertilizantes y plaguicidas, grandes edificios e
instalaciones, atractivos comercios que se emplean como instrumento
para garantizar la manipulaci6n colectiva y asegurar c6modamente el
voraz enriquecimiento oligarquico. Tai enajenante impulso lo apoyan
con venal actitud los medios de comunicaci6n masiva con sus mensajes
subyacentes. jSalud! No es que nos engafien. Lo que pasa es que nos
gusta el drink a morir. Que continuen atesorando oro y poder las clases
privilegiadas con tan refinado mecanismo. Junto con la drogadicci6n, la
promiscuidad sexual, la ignorancia, la television y los deportes, controlan
mas eficazmente a una sociedad encanallada (Enero 31de1997).
Armando Ramirez expone el existente y estrecho vfnculo del
alcohol con una realidad mexicana cuyos estragos sociales e hist6ricos
proliferan mas alla del perfmetro de Tepi to y de nuestra naci6n. John
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Brushwood aclara que "Ramirez no es autor ingenuo sino un escritor
que conoce mucha literatura e historia" (La Novela 66 ).
La manifestaci6n del alcoholismo ya en etapa muy avanzada,
aparece inequfvocamente desde el principio del relato:
. . . se nos acerco un Teporocho: de barba rala, de frente
brillosa de mugre, de manos hinchadas y ufias crecidas con
mugre en las comisuras, al caminar rengeaba de la piema
derecha, su ropa raida y pesada por la mugre que se ha .. ido
acumulando atraves de los meses de intensas borracheras ..
diarias y noches de vigilia producto de esa sed espantosa, ....
(15-16)

Para asf continuarse a traves de la intrfnseca problematica social que
emana de la odisea eb1ica del protagonista y el resto de los residentes de la
barriada, quienes en un agridulce y extraordinario proceso alcoh6lico,
sobrellevan sus vidas entre vericuetos violentos, pobreza, marginaci6n y
desigualdad social; el rito de las pachangas y la explfcita frustraci6n
personal.
La vision expuesta es la de un joven miembro de este estrato
social y el c6digo de comunicaci6n es el lenguaje de Tepito,
un lenguaje vulgar y anticonvencional. ... Pero el arte de
Ramirez nose limita a la presentaci6n de costumbres e
ideologfas de un grupo social, sino que ahonda en el
sentimiento humano y en la complicada psicologfa de una
sociedad. (Chiu-Olivares 95)
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Ramirez creci6 y se ha desarrollado en el medio social de Tepi to.
Su narrativa revela una preocupaci6n constante, producto de las
vivencias y experiencias propias, en tanto, su primera novela no es un
producto muerto sino resultado de la conciencia de un autor conmovido.
En Chin Chin el teporocho, la realidad es el punto de partida, retomando
II

elementos de la cul tura popular:

SU

lenguaje, anecdotas y personajes"

con el prop6sito de dejar "implfcito algt1n testimonio o alguna denuncia"

(El Nacional, 10 noviembre 1994: 38).
En esta investigaci6n se ha expuesto el impacto social del
alcoholismo en Chin Chin el teporocho, exteriorizando asf uno de los
fen6menos sociales con mas relevancia en el barrio de Tepi to y en gran
parte del mundo.
El ambito de gestaci6n y cada uno de los inherentes aspectos y efectos de
esta "enfermedad cr6nica" (Castill l), han sido expuestos y analizados en
base a una diversidad de criterios intemacionales que mantienen en
conjunto un punto de vista objetivo y una posici6n neutral. Se garantiza
de esta manera una perspectiva realista y aplicable a situaciones analogas
en muchas regiones de la naci6n mexicana y otros pafses.
Pese a la muy limitada crftica literaria e informaci6n sobre la obra
de Armando Ramirez, se ha recopilado informaci6n de distintas fuentes
directas e indirectas, adecuandolas a las necesidades del proyecto, con la
intenci6n de contribuir modestamente a un posible entendimiento de
una novela producto de uno de los mas impresionantes fen6menos
sociales de Mexico, que en la actualidad comprende un numero de ocho
millones de alcoh6licos detectados (La /ornada 21 enero 1997: n. pag.).
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